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Problem
An organization will only succeed if all its 
entities contribute to its purpose. With time these 
entities tend to develop their own objectives, sometimes 
counteracting the overall mission of the organization. 
Religious organizations especially seem to encounter this 
issue. This study examines, in an exemplary way, the 
purpose of a health-food factory that is owned by the 
Seventh-day Adventist Church in Germany and attempts to 
rewrite their statement of mission.
Method
The project examines the historical background of 
the factory. It indicates the reasons that led to its 
founding and the changes that took place in the 
understanding of its mission since that time. Surveys 
have been conducted in different environments to 
establish present expectations towards the company. A 
study of the literature established the need for a 
clearly defined statement of mission and its influence on 
the long-range success of the company. Guidelines for 
writing a statement of mission were developed.
With a representative group of employees the 
above findings were discussed. This group then developed 
a new statement of mission within the framework of the 
overall purpose of the Seventh-day Adventist Church.
Results
Working through the process of rewriting the 
mission statement helped the involved people to 
understand the need for a concise purpose. An awareness 
was raised of the company's roots and its embodiment in 
the Seventh-day Adventist church and the production and 
marketing plans became more customer oriented.
The project became a catalyst in making 
administrators of the Seventh-day Adventist Church in 
Germany more aware of the need for including different 
entities in the overall strategic planning process.
Other institutions of the Seventh-day Adventist Church
became interested and began the same process.
Conclusion
The need for a mission statement that is 
compatible with the overall purpose of the parent company 
is generally understood. But there is a great reluctance 
by managers and administrators to adjust their hidden 
agendas to the overall mission.
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Purpose of the Project 
The Seventh-day Adventist Church operates 
different service organizations such as schools, 
hospitals, publishing houses, and health-food factories. 
By meeting specific needs these institutions are to 
support the church in its primary mission. Yet many 
seem to have lost sight of their original purpose and are 
catering to their own needs.
An evaluation of the current situation of an SDA 
institution will indicate a need for critically 
rethinking its mission within the framework of the 
church. A method will be developed that will permit this 
institution to analyze and formulate its purpose of 
existence and reestablish a system of goals and 
objectives to fulfill this purpose.
Areas of conflict between serving an ideological 
mission and meeting the economic requirements of a free 
and competitive market will become more obvious. These 
conflicts will be minimized by careful strategic planning 
whereby goals and objectives are systematically developed
1
2within the framework of both parameters.
It is hoped that this project may set an example 
and stimulate other institutions to reconsider their 
purpose for existence. It may suggest a plan to follow 
and serve as a catalyst for implementing an intentional 
outreach system in which the institutions play an 
integral part.
Justification of the Project
My own experience in working in two SDA 
institutions and attending several others as a student 
made me aware of the lack of an overall effort to under­
stand and fulfill the purpose of the institutions within 
the overall mission of the church. Management and 
employees are aware of the church affiliation and 
undertake sporadic projects to support the church by 
mission outreach or financial help. But seldom are all 
endeavors of the institution coordinated towards serving 
the original purpose of the institution. The different 
departments seem to be preoccupied with building up their 
own case. A common overall goal is seldom visible. This 
leaves many dedicated workers frustrated over the 
conflict that they experience between working in an 
institution that professes to be the work of God and 
their perception that this institution is not furthering 
the cause of God.
The purpose of an organization tends to shift
3over time. Institutions are social units which were 
created as instruments to pursue a specific mission. The 
very reason for their existence is to serve this purpose. 
But once formed, organizations acquire their own needs 
and goals. These tend to become the masters of the 
organization. Thus many organizations are more concerned 
with their own maintenance than in improving their 
ability to serve their initial purpose.1 2
Without a well-defined purpose and objective an 
organization drifts. There is no reason for which 
individuals should try to cooperate in working towards a 
common goal. The lack of clear-cut objectives will lead 
to uncertainty in structure, planning, staffing, and in 
developing an information and control system to measure 
the effectiveness of decisions. Alexander writes 
concerning Christian organizations, ". . . a  major cause 
for frustration . . .  is the morass of ambiguity: 
dedicated workers who yearn to serve the Lord are bogged 
down by uncertainty about what they are supposed to be 
doing, what is expected of them and how they can perform 
the work most effectively.1,2
The Adventist church invests considerable 
resources in designing evangelistic methodologies. But
1Amitai Etzioni, Modern Organizations (Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1964), 5.
2John Alexander, Managing Our Work (Downers 
Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1975), 22.
4it does not always include the work of its institutions 
into its mission. If all church entities are 
systematically combined towards the primary mission, 
synergistic effects will permit more projects to be 
undertaken with the same amount of resources.
The economic efficiency will be increased as 
conflicting missions are eliminated. Employees will be 
enabled to channel all efforts towards one goal. This 
will translate into higher job satisfaction, less 
mistakes, less waste in material and working hours, etc. 
Resources will be freed and be available for additional 
tasks.
Description of the Project 
As an example, the Seventh-day Adventist health- 
food factory in Germany, the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK 
GMBH, is being selected.
Explanation of the historical mission of the DE- 
VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, the development of the 
Seventh-day Adventist Church in the founding of health- 
food factories in general, and of the German company in 
specific, will be described in chapter 2. Adventist 
literature will be examined in chapter 3 concerning the 
application of the biblical concept of mission towards a 
call to produce health-foods by the Adventist church. In 
chapter 4 special attention will be given to the writings 
of Ellen G. White.
5For a statement of mission to be meaningful the 
needs and expectations of the different constituencies 
have to be understood. The results of different surveys 
are summarized in chapter 5. The importance of a 
statement of mission for the success of an organization 
and how to develop guidelines for writing such a 
statement is indicated in chapter 6.
Together with the management of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH, a plan will be developed to 
accommodate this project. A representative group of 
people will be selected in consultation with management 
to re-write the statement of mission and derive clear 
goals and objectives. As the second step these 
statements need to be explained to all employees and 
workers at a special meeting. Then each department will 
develop its specific goals and objectives within the 
given framework.
The preliminary work is described in chapter 7. 
How the small group analyzes the purpose of the company 
and how it goes about developing the statement of mission 
is outlined in chapters 8 and 9. There is also found an 
explanation of why the project was changed midway.
Chapter 10 evaluates the implementation, the achievements 
and the failures of the project.
6Limitations of the Project
The project is to facilitate the process of 
formulating the mission for the health-food factory 
within the framework of the overall mission of the 
Adventist Church. Further it is to derive goals and 
objectives. The implementation of these is outside the 
scope of this project. This will be the responsibility 
of the management.
Ideally every employee and worker should be 
involved in the process of developing the mission 
statement. This would be too cumbersome and too great a 
loss of working hours. Therefore a representative group 
will be selected.
The surveys will not be an in-depth study of the 
different markets. A basic understanding of the needs 
and expectations will suffice here.
PART I
THE THEORETICAL AND THEOLOGICAL FOUNDATIONS
FOR THE PROJECT
CHAPTER II
THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH
Developments Leading to the SPA Health Reform 
and Health-Food Production
The Early SDA Health Reform1 
The General Background
During the first half of the nineteenth-century 
different movements developed in the USA that were 
concerned over unhealthy habits. In 1826 several 
individuals who had abstained from ardent spirits 
organized the American Temperance Society with the goal 
to change the use of intoxicating liquors.2 In 1850 the 
American Vegetarian Society was launched to promote not 
only the abstinence from animal foods but a comprehensive
1Much has been written on this subject. A brief 
sketch of the historical developments will be given. The 
interested reader is referred to Mervyn C. Maxwell,
Moving Out (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1973); Don F. Neufeld, ed., Seventh-dav 
Adventist Encyclopedia (Washington, DC: Review and Herald 
Publishing Association, 1976); Dores E. Robinson, The 
Story of Our Health Message. 3rd ed. (Nashville, TN: 
Southern Publishing Association, 1965) ; and others.
2Robinson, 40.
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9system of healthful living.1 During the 1850s the 
teaching of physiology and hygiene was included in the 
curriculum of the schools.2 Through the influence of 
these and other reformers, information about health 
principles was permeating society during the second half 
of the last century.
The development of the emphasis on healthful 
living by Seventh-day Adventists is based on personal 
observation and experience as well as religious 
conviction. It is hard to determine which of these 
started the process. It seems that both were closely 
connected. The people known to us as having strongly 
influenced the health-reform movement within the SDA 
Church where converted Christians when they had personal 
experiences with implementing natural treatment methods, 
vegetarianism, drugs, etc.
The theoretical foundation of the health reform 
movement within the SDA church may be seen as having 
developed in three stages: (1) personal observations 
created an awareness which was a ready ground for further 
understanding; (2) through visions, God gave deeper 
insights and guidance; (3) scientific research led to a 





There were several individuals or groups that 
accepted a healthier life style due to their own 
observation. The most prominent of these were Joseph 
Bates and the family of James and Ellen White.
Joseph Bates1 had seen the ruinous results of 
intemperance and the benefits of vegetarianism during his 
career as a seaman.2 He adopted a special diet for 
himself.3 After his retirement from the sea he 
campaigned for a variety of reforms, one of them being 
the promotion of health principles.4 Since he had become 
one of the leaders in the SDA church his lectures had a 
strong influence on the church members.5
11792-1872. Mariner, reformer, later Advent 
preacher. After his conversion to Christianity he joined 
the Fairhaven Christian Church in 1827, the Millerite 
Movement in 1839, and during the 1840s the early Advent 
believers. Neufeld, 132.
2Robinson, 52f, 55.
3Later he wrote, "In February, 1843 I resolved to 
eat no more meat. In a few months after, I ceased using 
butter, grease, cheese, pies, and rich cakes." Joseph 
Bates, The Health Reformer July 1871; and James White,
The Early Life and Later Experience and Labors of Elder 
Joseph Bates 143;2 quoted in Robinson, 58.
4Other issues that Bates addressed were 
antislavery, vocational education, and morality among 
seamen. Neufeld, 132.
5Neufeld, 134; and Robinson, 59.
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James and Ellen White1 were influenced by two 
experiences. These experiences made them receptive for 
further information. Among other things, they concluded, 
first, that a proper life style is essential for 
maintaining health. This included a natural diet, 
physical exercise, rest, and "rational" therapy in case 
of sickness. Second, that a health institution was 
needed where Adventists could receive treatment in 
accordance with their religious beliefs and health 
principles. The Whites were to become the strongest 
proponents for the health reform within the SDA church.2
Divine Guidance
Looking back, one can see that through God's 
guidance the early Advent believers were led to an 
increasing knowledge about health, which was ahead of its 
time. God permitted some of the early Adventists to go 
through certain experiences that would bring them into
1James White (1821-1881). Teacher, pastor, 
editor. Founder of the SDA church. At the age of 
fifteen White was baptized into the denomination of the 
Christian Connection and in 1843 was ordained as a 
minister. In 1846 he married Ellen G. Harmon (1827- 
1915). Both accepted the Advent message and were 
instrumental in the development of the SDA church.
Through their publications and lecture-tours the group of 
early Advent believers were instructed and kept together. 
Neufeld, 1584-1592 and 1598-1604.
2The application of natural treatment methods 
saved both their sons from diphtheria in 1863 and helped 
the recovery of James White from a severe stroke in 1865. 
Robinson, 73-74, 134-139, 162.
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contact with others from whom they could learn, and those 
experiences would make them receptive for what he had to 
say. But it was through visions that God gave to Ellen 
White1 that led the SDA church to a holistic 
understanding of health and its operation of a world-wide 
system of health institutions and health-food factories.2 
The influence of these visions reached far beyond the 
members of the SDA church. For example, it was these 
visions that sparked an international revolution in 
breakfast habits and that led Dr. J. H. Kellogg to 
develop corn flakes.3
Several visions were given to Ellen White 
pertaining to health reform. In 1848 she was instructed 
about the negative effects of tobacco, tea, and coffee.
In 1854 she was informed concerning the need for 
cleanliness and maintaining a simple diet. The major 
revelation about laying down the broad principle of 
health reform was given in 1863. Instruction received in
1The SDA church believes that Jesus Christ 
witnesses to the church through the medium of prophecy as 
Revelation 19:10 states, "The testimony of Jesus is the 
spirit of prophecy." Thus through the spirit, Jesus 
Christ reveals things necessary for the well-being of the 
church. This "spirit of prophecy" which is one of the 
gifts of the Spirit (1 Corinthians 12:4) is believed by 
SDAs to be manifested in Ellen G. White. Neufeld, 1412.
2Maxwell, 138.
3Dr. J. H. Kellogg applied the principles given 
through these visions to his medical practice. Neufeld, 
723; and idem "A Long Life of Service to Humanity," Good 
Health. 79, no. 1 (January 1944): 6-7.
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1865 led to the establishment of the first SDA health 
institution.1 There were other visions like the one in 
1871 emphasizing the importance of health reform for the 
Christian and the one in 1868 warning against extremism.2
It is not the purpose of this paper to discuss 
these revelations in detail. The following is a summary 
of the main issues regarding health as found in her 
visions. In a separate chapter, Ellen White's statements 
concerning health-food production, based on these 
visions, will be discussed.
First, the responsibility of a Christian for his 
health is emphasized strongly. Physical well-being is 
important as it influences the emotional state and the 
ability to think clearly. These aspects, in turn, 
influence the spiritual well-being. Ellen White wrote, 
we "must take special care of the health that God has 
given us."3 "Men and women cannot violate natural law by 
indulging depraved appetite and lustful passions, and not 
violate the law of God. . . . The apostle Paul exhorts 
the church: 'I beseech you therefore, brethren, by the 
mercies of God, that ye present your bodies a living
’Robinson, 65, 71, 76, 140.
2Ellen G. White, Testimonies for the Church. 9 
vols. (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing 
Association, 1948), 2:377 and 3:161.
3E. G. White Manuscript 1, 1854; quoted in 
Robinson, 71.
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sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your 
reasonable service'. . . .  It is impossible for man to 
present his body a living sacrifice, holy, and acceptable 
to God, while because it is customary for the world to do 
so, he is indulging in habits that are lessening 
physical, mental, and moral vigor. . . . Our first duty, 
one which we owe to God, to ourselves, and to our fellow 
men, is to obey the laws of God, which include the laws 
of health."1 To meet this obligation, counsel was given 
in the areas pointed out next.
j
Second, advice was given to abstain from all 
things that damage health, such as drugs, tobacco, 
alcoholic drinks, coffee, and tea.2 Third, extensive 
counsel was given on the need for and the means of 
initiating proper dietary habits.3 Fourth, the unhealthy 
style of women's fashion in the last century was 
condemned and a "reform dress" recommended.4 Fifth, sick 
people were to be treated with the "rational" method
1White, Testimonies for the Church. 3:161ff.
2Ellen G. White, Counsels on Health (Mountain 
View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1951), 
81-87, 120; and idem Counsels on Diet and Foods 
(Washington, DC: Review and Herald Publishing 
Association, 1938), 428, 430.
3White, Counsels on Diet and Foods. 81ff, 117ff.,
309ff.
4White, Testimonies for the Church. 4:635; and 
idem The Ministry of Healing (Mountain View, CA: Pacific 
Press Publishing Association, 1905), 292-294.
15
using natural remedies.1 Sixth, the establishment of a 
health system including sanatoriums, hospitals, medical 
colleges, health-food restaurants and stores, etc., was 
suggested.2 Seventh, healthy family relationships were 
encouraged.3 Last, the individual was challenged to 
search for a better understanding of the laws of health, 
which in turn stimulated scientific research.4
Scientific Work
In 1866 the Western Health Reform Institute was 
founded at Battle Creek, Michigan. The SDA church 
leaders systematically arranged for professional training 
of promising young people. The natural treatment began 
to be conducted with scientific scrutiny upon the arrival 
of these physicians. Logical reasons could now be given 
for the adoption of the health principles mentioned 
above. Research also led them to new therapies. The 
results of their work were published. The success of the 
institute, commonly known as the Battle Creek Sanitarium, 
became well known throughout all of North America. This
1Ellen G. White, Medical Ministry (Mountain View, 
CA: Pacific Press Publishing Association, 1932), 224-225, 
227, 231.
2White, Testimonies for the Church. l:489f., 633; 
6:225; 7:56.
3White, "Ministry of the Home," The Ministry of 
Healing. 349-394.
4White, Testimonies for the Church. 3:164.
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contributed greatly to the spread of health reform both 
inside and outside the SDA church.1
The Outreach of the Health 
Reform Movement
The experiences of the people mentioned above as 
well as others were publicly known. The biblical 
commission for healthful living was understood. Thus, 
the Advent believers were ready to accept the messages 
Ellen White had for them.
At the General Conference session in 1866 
participants accepted health-reform as an integral part 
of their Christian lifestyles. So great was their 
conviction that they made a formal resolution:
"Resolved, That we acknowledge the health reform 
as set forth in the testimony of Sister White, as 
part of the work of God incumbent on us at this time; 
and that we pledge ourselves to live in accordance 
with these principles, and that we will use our best 
endeavors to impress their importance upon others."2
One of the first actions taken was to educate the 
church members through a series of articles in the Review 
and Herald. Instead, a new monthly periodical called The 
Health Reformer, under the editorship of Dr. H. S. Lay, 
was launched. This paper was very instrumental in the 
growth of the health-reform movement. Through it both
1Neufeld, 135-140; Robinson, 150, 153, 210, 215-
222.
2Review and Herald. May 22, 1866; quoted in 
Robinson, 146.
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church members and the general population were reached.
It did much to educate people on the principles of 
health. It was also through its pages that support for 
the Health Institute was gained.1
In 1878 the American Health and Temperance 
Association was organized. This association went beyond 
urging the prohibition of alcohol and other stimulants. 
Its declared goal was the promotion of health. During 
the following years many local clubs were organized and 
gave renewed vigor to the health reform movement.2
Towards the end of the century, several health- 
food restaurants and stores were established in large 
cities. They were to be educational centers on health. 
Sometimes treatment rooms were connected to them, but the 
prime objective was to spread the gospel of Christ.3
From these small beginnings the health work of 
the SDA church grew to a large international system of 
health-care institutions. There were many ups and downs. 
Today those health principles, given during the latter 
half of the last century, are advocated in many lands,
1In 1874 Dr. J. H. Kellogg became editor. In 
1878 the name was changed to Good Health. It was lost 
from the SDA denomination with the separation of Dr. J.
H. Kellogg from the church. Neufeld, 523; see also 
Robinson, 146, 149.
2Neufeld, 38; Robinson, 230-235.
3The Trustees, "The Times of Volume Seven," in 
Ellen G. White, Testimonies for the Church. 7;3-8; see 
also 56, 110, 115-123.
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inviting people to live according to the laws their 
Creator instituted.1
The Beginning of the Health-Food 
Production
Health reform led, in time, to the manufacturing 
of health foods. Since diet played an important role in 
the treatment of the sick, health foods were developed at 
the health institute in Battle Creek. The leading mind 
behind the research and development at the Battle Creek 
Sanitarium was Dr. J. H. Kellogg. He not only conceived 
new foods, but he also developed machinery for their 
commercial production. Some of his more famous products, 
now being sold world wide, were granola, wheat and corn 
flakes, peanut butter, Protose (a nut meat), and 
different soybean foods.2
Sales became a by-product because patients 
ordered foods after leaving the institution. When the 
kitchen could no longer handle the amount of orders, the 
Battle Creek Sanitarium Food Company was founded. This 
grew into a large commercial enterprise. Dr. J. H. 
Kellogg set up a private business with his brother; but
1In 1984 were operated world wide 160 hospitals 
and sanitariums, 251 dispensaries, clinics, and launches,
2 universities, 89 colleges. Seventh-dav Adventist 
Yearbook 1986 (Hagerstown, MD: Review and Herald 
Publishing Association, 1986), 4.
2,,A Long Lifetime of Service to Humanity," Good 
Health (January 1944); 4-14.
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later separated himself from the business. Other non-SDA 
competitors entered the market, too. Like the Battle 
Creek Sanitarium, the Sanitarium Food Company was 
eventually lost from the church. But the idea was born, 
and other health-food companies in different countries 
took its place.1
Among the earliest SDA health food companies is 
the Australian Sanitarium Health Food Company. It was 
founded in 1898 on the urgings of Ellen White.
Originally it was closely connected with Avondale College 
and provided employment for students. Today it is one of 
the largest SDA food factories. Its success is probably 
due to its following the blueprint given by Ellen White. 
This company has been involved strongly in missionary 
work through its own health-food restaurants and stores. 
It also gave strong financial support to many educational 
and missionary projects of the SDA church.2
In England, Adventist laymen imported health- 
foods from the Battle Creek Sanitarium Food Company ahd 
distributed them in London in the 1890s. In 1899 a 
manufacturing company, today known as Granose Foods
1Neufeld, 469; Robinson, 427; "A Bit of History 
about the Health Food Business in Battle Creek," in 
Healthful Living— An Account of the Battle Creek Diet 
System (Battle Creek, MI: The Kellogg Food Company,
1927[?]), 1.
2Neufeld, 1285f.; Ellen G. White, Australasian 
Union Conference Record (28 July 1899): 9.
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Limited, was formed by the SDA church of Great Britain.1
In 1905, a bakery attached to the health 
institute at Loma Linda, California was started and 
developed to a full-fledged health-food company now known 
as Loma Linda Foods.2
Several other companies could be mentioned here. 
By 1986 sixteen health-food companies, some owning 
several factories, in fifteen countries were operated by 
the SDA church.3 In 1967 the General Conference of the 
SDA church created a department, which is now called the 
World Food Service. Its task is to coordinate all the 
food production and marketing activities of the 
denominationally owned food companies.4
The Development of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH
Events Leading to Its Founding
The success of the Adventist Health-Reform 
Movement in the United States, and of the institutions 
connected with it, did not go unnoticed by the Adventists 
in Germany. Themselves believers in a healthful way of
1Neufeld, 527; James Coffin, "The Adventist 
Health-Food Industry: How Healthy Is It?" Adventist 
Review (7 April 1983): 4-5.
2Neufeld, 797; and idem "Loma Linda Foods:
Defying the Economy," Adventist Review (7 April 1983): 6-
9.
3Seventh-dav Adventist Yearbook 1986. 4.
4Neufeld, SDA Encyclopedia. 1619.
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life, they felt the need both for an institution where 
their sick could be treated according to their beliefs,1 
and for the production of health-foods.2 Further motives 
were the felt responsibility "to save souls" and to 
improve the physical well-being of the people.3 When the 
Adventist college, operated in Hamburg, needed larger 
quarters, the German Adventists decided to look for 
property where all these different needs could be met.
While already in 1898 funds were raised for 
building a college and a sanatorium,4 it was not until 
July 1899 that a formal decision was reached. From July 
14-23, 1899 the board of the Conference of Seventh-day 
Adventists in Germany convened in Magdeburg for their 
annual meeting. Among the resolutions voted were the 
following three: (1) to found a college to train workers 
to preach the gospel in Germany, Holland and their 
colonies; (2) to include in the training of the students
1L. R. Conradi, "Industrieschule und 
Krankenheim," Zions-Wachter. October 1899, 99.
2H. F. Schubert, "Die zweite jahrliche Sitzung 
der deutschen Vereinigung der Siebenten-Tags-Adventisten. 
Neunte Versammlung des deutschen Feldes," Zions-Wachter. 
August 1899, 74.
3Friedensauer Nahrmittel. Prospekt uber 
Friedensauer Nahrmittel. 3. (A pamphlet introducing 
health-foods. Printed 1910 or shortly after.)
4L. R. Conradi, "Nachtrag" in J. N. Loughborough, 
Entstehunq und Fortschritt der Siebenten-Taas-Adventisten 
(Hamburg, W. Germany: Internationale Traktat- 
Gesellschaft, 1903), 32.
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work at farms and in industry; (3) to found a hospital at 
a suitable location. This hospital was also to be a 
training school for medical workers and missionaries.1
At the same board meeting it was announced that 
the requested German-American medical doctor, Dr. A. J. 
Hoenes, would be arriving by the end of August. Dr. 
Hoenes was to be the medical director of the planned 
hospital. His first task was to help in its construction 
and to obtain the necessary licenses. He was also to 
help establish the health-reform movement in Germany. He 
did this by extensive traveling and lecturing at camp 
meetings, and other important church gatherings. He also 
wrote many articles in the journal Gute Gesundheit. of 
which he became an editor. Dr. Hoenes had a strong 
influence on the life-style of the German Adventists 
which in turn prepared the ground for the sale of health- 
foods.2
Elder Schuberth writes in his report concerning 
the above mentioned board meeting that Elder Conradi, the 
president of the German Conference of SDAs, pointed out 
several areas of potential new work, one of which was the 
production of "our" foods. But there was no formal vote
1H. F. Schubert, 73-75.
2Ibid., 74. L. R. Conradi, "Die ersten Anfange 
des Gesundheitswerkes der Gemeinschaft der Siebenten- 
Tags-Adventisten in Deutschland." (Typewritten.) AEA. 
Ul-1, 61. For his extensive writings see the journal 
Gute Gesundheit (years 1899-1906).
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at this meeting to establish a health-food company.1 
Therefore it is surprising that the food factory was one 
of the first industries to be established at the new 
college. There may have been several reasons for this. 
Growing one's own grain and having a mill suggests the 
start of a bakery. The college and the sanitarium as 
well as the church members provided a safe market. There 
was hardly any risk in establishing a small food factory 
that would specialize in whole grain bread, cereals, 
vegetarian and health foods. This would provide the 
college with a side income and the students could earn 
their living.
The most urgent need of the SDA church at that 
time, though, was the one for a larger college. A 
central location with good traffic connections was looked 
for. As the school was to a iarge extent to be self- 
supporting, the campus had to be suitable for farming and 
the establishment of industries. In October, Elder 
Conradi reported that a place had been found.2
The "Klappermuhle," a water-mill located in the 
midst of a pine forest at Burg, near Magdeburg (which 
today is in East Germany), was bought at the beginning of
1H. F. Schubert, 74-75.
2L. R. Conradi, "Industrieschule und 
Krankenhe im," 99, 102.
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October 1899.1 Though the estate was somewhat remote, it 
was only a few miles from a major railroad line. A farm 
belonged to the mill with about 90 acres of farmable 
land. The estate seemed to be ideally suited to meet the 
requirements for a college, for industries, and for a 
sanitarium. Its name was changed according to its 
purpose, to "Friedensau" (Meadow of Peace).2
A holding company for the new estate and its 
institutions was needed. Thus the "Deutscher Verein fiir 
Gesundheitspflege Friedensau” was organized during 
November 1899. Its objectives were spelled out in a 
paragraph of one of its constitutions: "Through 
sanitariums, clinics, publishing of relevant literature 
and the production of health-foods to improve the health 
of the people and to educate in the area of health 
care."3 The constitution was submitted on January 8,
1900 and entered into the register of membership
1The property was handed over on October 1. But 
the final sales contract did not get signed until October
10. The conveyance was submitted at the district court 
on October 13. L. R. Conradi, "Reiseerfahrungen," Zions- 
Wachter. November 1899, 1.
2L. R. Conradi, "Industrieschule und 
Krankenhe im," 99-100.
3The author was not able to find a copy of the 
original constitution. But in an advertising pamphlet of 
the health-food factory, printed shortly after 1910, an 
excerpt of the constitution is reprinted. Friedensauer 
Nahrmittel. S. 3. (This pamphlet is in the files of the 
General Manager's office at the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK 
GMBH, Liineburg, West Germany.)
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corporations at the royal district court at Loburg (now 
East Germany) on March 30. All the property rights were 
then transferred to this society. On October 11, 1900 it 
was entered into the trade register.1
The college was opened on October 20, 1899 under 
the leadership of Otto Lupke. To supply enough work 
opportunities for the students and money for the school, 
several industries were started in addition to the farm 
and the mill. By December, a joiner's and a blacksmith's 
workshop were in operation.2
In Battle Creek, the health-food factory was a 
natural outgrowth of the sanitarium. At Friedensau it 
was more of a means to support the college and its 
students. It started its operations one-and-a-half years 
before the sanitarium opened its doors. On October 17, 
1899, the foundation stone was laid for a three-story 
addition to the mill that was to house a bakery and the 
health-food factory. By mid-November the roof was put on 
and production facilities were being set up. Flour from 
the mill and nut-butter were sold by December and bread
’Henry Niemann, ''Das Gesundkostwerk 1899-1974" 
(Typewritten, 1974) 1; Conradi, "Nachtrag," in J. N. 
Loughborough, 35; Egon Henning to M. Makowski, 15 January 
1974 (This letter contains photo-copies of the original 
documents of the two registrations of the society); 
"Vermischtes," Zions-Wachter. June 1990, 68.
2Otto Liipke, "Schulbericht aus Friedensau,
Zions-Wachter. August 1990, 87; Conradi, 
"Reiseerfahrungen," December 1899, 1.
II
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by January. Biscuits, Bromose (a meat substitute), and 
wheat-flakes followed by late spring. By March 1900 all 
of the machinery had been installed.1
The preparations for the construction of the 
sanitarium did not begin until the spring of 1900. It 
opened July 19, 1901.2
The manager for all the enterprises at Friedensau 
was W. Krumm. August Pages was in charge of the health- 
food factory. Two brothers, Roth, were called from the 
Swiss Adventist health-food factory, Phag (founded 1895), 
to start and supervise the production.3
1Conradi, "Reiseerfahrungen," December 1899, 1; 
"Reiseerfahrungen," November 1899, 1; "Friedensau,"
Zions-Wachter. March 1900, 24. "Vermischtes," Zions- 
Wachter . January 1900, 11.
2Conradi, "Reiseerfahrungen," January 1900, 2; A. 
J. Hones, "Sanatorium Friedensau," Zions-Wachter. October 
1901, 127.
3Conradi, "Nachtrag," in J. N. Loughborough, 35; 
idem, "Industrieschule und Krankenheim," October 1899,
99; Niemann, 2; Seventh-dav Adventist Encyclopedia. 1976 
ed., s.v., "DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH" and "Phag."
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The Economic Development1 
Up to World War I
During the following decade the company 
experienced a steady growth. At the beginning, the 
customer group consisted mainly of Seventh-day 
Adventists. The winning of four gold medals and two 
rewards for the excellent quality of the products opened 
the way to a larger market.2 By 1904, over sixty
1Most of the company’s files were destroyed 
during WW II. The published articles tend to be reports 
of major events only. Thus, an analysis of the economic 
development is not possible. Only general developments 
can be shown. The following section depends to a large 
extent on an unpublished manuscript by, and an interview 
with, Henry Niemann. Mr. Niemann joined the accounting 
department of the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK in April 1925. 
From 1947 to 1964 he was the general manager. During his 
39 years with the company Mr. Niemann collected different 
items like newspaper clippings, copies of correspondence 
and journals, advertisements, etc. Together with his 
manuscript he handed most of these over to the company in 
1974. Henry Niemann, "Das Gesundkostwerk 1899-1974," 
December 1974, Files in the General Manager’s office, DE- 
VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, Liineburg, West Germany. 
Interview with Henry Niemann, Hamburg, West Germany, 31 
October 1986.
2"Verschiedenes," Gute Gesundheit. 1900, 175. 
Niemann, 11. An advertising magazine published by the 
DE-VAU-GE DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE HAMBURG 
E. V., DE-VAU-GE - Erstes deutsches Knusoerflockenwerk 
(Hamburg: by the association, 1938) reports that the gold 
medals were received at: Erste Berliner Ausstellung fur 
volksverstandliche Gesundheitspflege, Berlin 1900; 
Ausstellung fur Volkshygiene und Wohlfahrtseinrichtungen, 
Berlin 1903; Erste Deutsche Ausstellung fur Kochkunst, 
Conditorei, Volksernahrung, Armeeverpflegung und 
verwandte Gebiete, Dvisseldorf 1903; Ausstellung fur 
Gesundheitspflege, Wiesbaden 1903. These and the two 
rewards won in Glauchau 1901 and Stettin 1903 were 
printed at the top of the stationery used by the factory 
up to the early thirties.
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distributors were listed. Company owned shops were 
opened in 1905 in Berlin-Schoneberg and in 1906 in 
Hamburg-Grindelberg.1 The latter branch office developed 
an export business. Within a few years its sales volume 
grew to be larger than the turnover of the factory at 
Friedensau.2
The number of products increased to over thirty. 
The main product lines were substitutes for white flour 
and meat. A price list from 1910 mentions several types 
of whole grain flour, eleven types of biscuits, six 
nutbutters, five meat substitutes, three health coffees, 
and a malt extract. The branch office at Hamburg 
carried, in addition, a large variety of dried fruits, 
different grains and beans as well as oils and 
margarines.3
The success invited others to enter the market of 
health-foods. Max Rothfritz not only copied the 
products, he also used the original names which brought 
about law suits. The DE-VAU-GE lost all of the law suits 
and had to come up with new branding. During this time 
some business connections were also established that
Advertisement in Gute Gesundheit. March 1904,
89; Zions Wachter. 1906, 251; Yearbook of the Seventh-day 
Adventist Denomination (Washington, DC: Review and Herald 
Publishing Association, 1914), 205. Niemann, 2-4.
2Conradi, "Die Erweiterung unserer Hamburger 
Anstalten," Zions-Wachter. May 1914, 289.
Advertisements in Zions-Wachter. 1908, 238.
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would last over many years.1
By 1912, sales had increased to such an extent 
that the factory needed to be enlarged which would have 
required a new power plant. In addition, the location at 
Friedensau was not economical for production. Most raw- 
materials had to be bought in Hamburg and the finished 
goods shipped back to Friedensau. This increased the 
price unduly. As the premises of the factory could be 
used by the expanding joiner's workshop of the college, 
the board of trustees decided to move the health-food 
factory to Hamburg, but still leaving the bakery and a 
shop at Friedensau.
A piece of real estate in close proximity of the 
express freight station and the market halls of Hamburg 
was bought in June 1913 by the HAMBURGER VEREIN. A large 
building with a basement, five stories, and a spacious 
attic was erected. Construction began November 1913 and 
the dedication took place on January 1, 1915.2
1Max Rothfritz succeeded in enticing away an 
employee with special knowledge about the production. 
Together they started the 'NUXO-WERKE M.R. & CO.' in 
1905. Karl Zieler, originally employed by DE-VAU-GE, 
opened his own enterprise 'NUSSMUHLE KARL ZIELER & CO.' 
in 1907. The acquisition of a flour mill by STEINMETZ 
led to a relationship with Stefan Steinmetz. The branch 
office at Hamburg established connections with the 
NATURA-WERK HILLER and the ACHIMER SIMONSBROTFABRIK. The 
latter became a competitor when DE-VAU-GE began to 
distribute bread nationwide in the 1970s. Niemann, 3.
2The real estate was about 4,000 square meters.
It was bought for 96,000 Mark. The building with over
2,000 square meters of floor space cost about 300,000
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1915 to 1939
The move happened at an adverse time. World War 
I had begun and many of the workers were enlisted. Only 
seventeen employees were able to move with the company to 
Hamburg and the war made it increasingly difficult to 
obtain the needed raw materials. By 1919 production had 
come to a stand-still and except for two, all employees 
had been dismissed. After the war, some of the employees 
returned, but the company had a hard time managing with 
the high inflation. Thus, by 1921, they were again down 
to two employees.* 1
Up until 1921 the health-food factory belonged to 
the DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE FRIEDENSAU E. 
V. Ownership was then transferred to the DEUTSCHER VERIN
Mark. The beginning of World War I had delayed 
construction. The food-factory was not the only renter. 
It was to occupy the basement and two floors. One story 
was to be used by the export business of the company who 
owned the shop. The shop itself remained in the city.
The rapidly expanding INTERNATIONALE TRAKTATGESELLSCHAFT 
(later renamed to ADVENT VERLAG) needed a warehouse. The 
offices of the SDA church administration were crowded. 
Thus the treasury was moved there. Also a chapel for the 
SDA church of Hamburg-Hammerbrook was included. Conradi, 
"Die Erweiterung unserer Hamburger Anstalten," 18 May 
1914, 290. A. Vollmer, "Die Einweihung unseres Neubaus 
in Hamburg," Zions-Wachter. 18 January 1915, 20-21.
1Due to the war the government had rationed the 
national supplies. No allotment was assigned to the DE- 
VAU-GE as it was not yet located in Hamburg at the time 
the emergency plans were drafted. To import was almost 
impossible. Niemann, 4-5, 7.
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FUR GESUNDHEITSPFLEGE HAMBURG E. V. and was registered on 
November 29, 1921.1
It was not until 1924 that production picked up 
again. During the following year sales grew by more than 
160% and in 1926 by 200%. This period of growth and 
profitability continued until 1932. Measured by volume, 
the largest output came from the bakery, but the highest 
profit margin was reached with margarine. The sales of 
different grain flakes were also growing.2
In 1931, the board of directors voted to enter 
into a contract with the NEUFORM organization. The 
agreement spelled out that those products that received 
the NEUFORM symbol could be sold only in those health- 
food stores that were members of the NEUFORM. While this 
created a protected market it made the company 
increasingly dependent on the NEUFORM.3
During this time the abbreviation DE-VAU-GE 
became established as a substitute for the full name of 
the company. For many years this abbreviation had been 
used for the cable address. In 1930, the company applied 
to have its name registered as DE-VAU-GE DEUTSCHER VEREIN
1Niemann, 6.
2As recorded by Niemann, sales amounted to about
150.000 Reichsmark in 1924, 250,000 RM in 1925 and
500.000 RM in 1926. The profits were 4,200 RM in 1924. 
They increased to 119,734 RM in 1932. The volume of 
sales for the interim years is not known. Niemann, 7-15.
3Niemann, 12.
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FUR GESUNDHEITSPFLEGE HAMBURG E. V., but the registration 
did not take place until January 24, 1933.1
Hitler's usurpation of power in 1933 had far 
reaching effects on the company. It had to join the 
NATIONALSOZIALISTISCHE BETRIEBSZELLEN-ORGANISATION, an 
economic organization controlled by the Nazis. This led 
to tensions within the management and workforce. In 
autumn 1933, the Nazis outlawed the Seventh-day Adventist 
Church in the State of Hamburg for several months and 
closed its churches. It was feared that the company 
might be confiscated.2
The next four years were rough. The Nazis were 
more interested in canons than bread and thus the 
supplies of raw materials declined steadily. While there 
was plenty of native grains, oil and fats became harder 
to get and imports of fruits and nuts decreased.
The company was not prepared for the fat tax 
which increased the price of margarine drastically and 
sales slumped. Due to this, the year 1934 ended with a 
loss of about 55,000 RM. Then it was required that 
animal fats be added to margarine, but by paying an extra 
fee the company managed to buy its way out. Sales 
dropped even more and in 1936 another loss was recorded. 
By 1939 even this exception was removed and as a
1Niemann, 4, 11, 14.
2Niemann, 16.
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consequence the production of margarine was stopped.1
The great loss in 1934 was also due to the fact 
that the sale of bread did not cover the costs. This had 
been hidden by the large profits of the margarine sales.
A government enforced price freeze did not permit a rise 
in the bread prices, thus the company concentrated on 
increasing its sales of flakes. The intensive 
advertising bore fruit and from 1937 onwards the company 
again became increasingly profitable. The year of 1939 
seemed to have been a great year and production was now 
almost exclusively breads, granola and flakes.2
In 1935, the soap factory at Friedensau was 
placed under the ownership of the company in Hamburg and 
after the war it was closed. In 1938, the company-owned 
store in Hamburg was remodeled and served as a model for 
NEUFORM health-food stores. In the same year, the 
publishing house moved out of the building. The DE-VAU- 
GE took over the vacant floor space and planned to expand 
its production facilities.3
1Niemann, 15, 18.
2Niemann, 15-24. At the beginning of 1939 the 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH had almost 100 employees. 
Henry Niemann to A. Minck, 15 June 1947, Files in the 
General Manager's Office, DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, 
Ltineburg, West Germany.
3Niemann, "Niemann to A. Minck," 18, 23-24.
There is an extensive collection of correspondence 
concerning the soap factory at the Archiv fur Europaische 
Adventgeschichte, Darmstadt.
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In 1937, the DE-VAU-GE entered into a joint 
venture in producing knackebrod at a company in Lvineburg 
which seemed to have been a controversial issue. It was 
pushed by A. Vollmer then chairperson of the board of 
trustees. Until 1945, this knachebrod factory brought in 
a steady profit as it was baking mainly for the 
military.1
1940 to 1965
In 1940 the legal form of the company was changed 
from a non-profit organization to a limited partnership. 
On and off during the preceding years the company had 
difficulties because of its special status and being 
owned by the SDA church also posed the threat of 
confiscation. Refusal of the trade registry to register 
H. Niemann as an executive clerk2 gave the board of 
trustees the excuse to put the company into private 
ownership. Four trusted SDA church members were selected 
and the company was sold to them. Officially they were 
the owners, but internally they acted as caretakers. The
1Niemann, "Niemann to A. Minck," 21, 27.
2In February 1940 F. Reinken, the plant manager, 
had resigned and H. Niemann had been elected to fill that 
post. When the company applied to have H. Niemann 
registered as an executive secretary the trade registry 
declined, reasoning that a non-profit organization can 
not have an executive secretary that has the powers to 
sign and act on behalf of the firm. Niemann, "Niemann to
A. Minck," 24-26.
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company was renamed DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK VOLLMER & 
LUHR KG.1
After World War II preparations were begun to 
transfer the company back into the ownership of the SDA 
church. On March 31, 1946 two of the four owners sold 
their share to the HAMBURGER VEREIN. The other two were 
to follow later. On October 8, 1947 the company received 
its present legal form as a corporation with limited 
liability. The name was changed to DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH and Henry Niemann became general 
manager. This ended a very critical phase of the 
company.2
Up until 1943 the company operated successfully, 
but then on July 28, 1943 the factory was 90% destroyed 
from bombing. It took almost a year to restore the 
buildings and to repair some of the machinery. Yet in 
the summer of 1944, before production could be resumed, a
1Already in 1939 plans had been laid to sell the 
company to five trusted persons. These were Alfred 
Vollmer, chairperson of the board of trustees, Willy 
Liihr, manager of the company, Franz Reinken, plant 
manager, Henry Niemann, financial director, and Otto 
Schildhauer, secretary of the Central European Division 
of the SDA church. Franz Reinken dropped out in February 
1940. The remaining four signed a document with which 
the SDA church retained some influence over the company. 
This document was kept secret. The company was sold for 
209,732.72 Reichsmark. The new owners had to bring in
5,000 RM each. As none of them had that much money the 
SDA church loaned them this amount. Niemann, "Niemann to
A. Minck," 27.
2W. Liihr and O. Schildhauer sold their share in 
1946. Niemann, "Niemann to A. Minck," 32, 34, 37.
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bomb again caused severe damage. From then on it was a 
fight for survival as the factory was hit thirteen times 
by bombs. The company managed to reopen the bakery 
several times. In addition, raw materials and coal were 
increasingly harder to get. Theft, especially of coal, 
caused difficulties.1
On May 3, 1945, the British Army moved in. The 
war was over and the Allied Forces divided Germany into 
four sectors. The Russian authorities did not allow the 
company to sell in their sector. About 40% of the market 
area was lost, but inspite of this sales increased in 
1945 and 1946. The company turned in a profit for both 
years.2
The knackebrod company transferred during 1945 
and 1946 about 160,000 RM, but the demand for durable 
bread declined and sales still dropped. The following 
four years were difficult and the financial losses became 
too great. In 1950 the knackebrod company was forced to 
declare bankruptcy.3
This placed an additional burden on the DE-VAU-GE
1The files of the office of the general manager 
at the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH contain copies of 
several letters and recordings of reports by Henry 
Niemann concerning the war years. Henry Niemann to 
Luhr/Minck/Schildhauer, 13 November 1945; Henry Niemann 
to A. Minck, 15 June 1947. Niemann, "Niemann to A. 
Minck," 27-30.
2Niemann, Niemann to A. Minck," 31.
3Niemann, "Niemann to A. Minck," 39-40.
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GESUNDKOSTWERK GMBH. The company already had a hard time 
financing the necessary repairs from the war. The 
monetary reform of 1948 brought financial losses and 
sales also dropped. During 1949 and 1950 the work force, 
already small, had to be reduced by 50%.1
Things began to change when the company started a 
promotional campaign among the SDA church members. It 
was present at every conference meeting and sales 
representatives were placed in almost every SDA church. 
This bore fruit and in 1951 the company again earned a 
profit with sales increasing to about two million 
Deutsche Mark in 1953. The company concentrated mainly 
on selling to the SDA church members and to the NEUFORM 
health-food stores. Both were limited markets which kept 
the sales around the same level for the next twenty 
years. Though there were a few years with losses, the 
profits compensated for them.2
The sale of margarine again developed to the main 
profit center, but with time many of the sales 
representatives found better paying jobs and the sales of 
margarine declined. Sales of bread, granolas and flakes
’Niemann, "Niemann to A. Minck," 38.
2Niemann, "Niemann to A. Minck," 43. Sales and 
financial records at the files of the General Manager's 
office, DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, Luneburg, West 
Germany.
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as well as the developing of new products kept total 
sales at a stable level.1
Two developments during these years are of 
interest here. First, the company was aware of its 
limited markets and the restrictions imposed by the 
contract with the NEUFORM. Since the NEUFORM health-food 
stores presented a protected market with safe profits, 
the company did not want to lose them as customers, but 
they were looking for ways to enter the general food 
market. A recipe for a vegetarian sausage was offered to 
the company and they used this opportunity to develop a 
new distribution channel under a different name. A new 
company, WEFRI GMBH, was founded in 1963. Although this 
attempt failed, it was the beginning of successful 
developments in getting customers outside the NEUFORM 
organization and the SDA church membership.2
Second, the city of Hamburg planned to 
expropriate the premises of the factory. It took several 
years to find an agreement. The complex was sold for two 
and a half million German Marks. In 1961, a lot was 
bought in GroBborstel on the outskirts of Hamburg. A 
modern factory with expanded production facilities was
1Niemann, "Niemann to A. Minck," 41, 43.
2The vegetarian sausage 'Pflanzliche Wurst' was 
already sold among SDA church members. Its manufacturer, 
Wilhelm Frick, from Braunfels, West Germany, offered the 
recipe to the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. Niemann, 
"Niemann to A. Minck," 48.
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erected in 1965 and the move was finished by spring of 
1966.1
This move marks in a visible way the end of a 
long struggle. At its old location the company had 
survived two wars, two periods with high inflation, the 
world economic crisis, and the threat of confiscation. 
Its people had experienced the joy and fascination of 
rapid growths, but also the anxiety during periods of 
stagnating or declining sales.
1966 to the Present
In 1964 Erich Amelung was elected as the general 
manager. His first task was to oversee the construction 
of the new factory. One important factor he used to 
increase profitability was to cut costs. Production was 
too low so new machinery was added to cut down on the 
high amount of manual labor. The quality of personnel 
was upgraded as much as possible and research and product 
development were increased to create a more appealing 
range of articles.2
1Erich Amelung, "Richtfeier in Hamburg," Per 
Adventbote. 1965, 248. Niemann, "Niemann to A. Minck," 
45-47. Werner Altpeter, "DE-VAU-GE," Reform-Rundschau. 
September 1967, 15.
2Erich Amelung to Wolfgang Witzig, 1 December 
1986. Interviews with Karl-Heinz Hartnack joined the DE- 
VAU-GE as a mechanic during the thirties and later became 
the head mechanic. Scheer joined the company in 1955. 
From 1961 to 1966 he worked as a salesman-driver. Later 
he joined the maintenance department.
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On the other hand, Amelung strengthened the 
relationship with the NEUFORM association. The health- 
food stores were motivated by larger discounts to promote 
the company's products. Great effort was taken to 
enhance the image of the company. New delivery trucks 
and work clothes were bought to present the company in a 
modern way.
The concept of developing new markets was further 
pursued. A mail-order business was tried and contacts 
were started with big food companies. The objective was 
to get contracts to produce health-foods that would be 
sold under their brand name. All these efforts bore 
fruit and sales increased.
In 1970 Michael Makowski became general manager.1 
During the next sixteen years he increased sales by about 
2,000%, from about four million to over 80 million German 
Marks in 1986. Today the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH 
is the largest manufacturer of health-foods not only in 
Germany but in the European Common Market.2
This was achieved through thorough product
1SDA Encyclopedia. 1976 ed., s.v. "DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH."
2The following paragraphs are based on: 
interviews conducted at Liineburg, West Germany with 
Michael Makowski, 3 September 1986 and 18 November 1986; 
with Gerhard Muller (Sales Director), 27 October 1986; 
with Jorg Buschmann (Technical Director) and Hartnack 
(head mechanic), 3 November 1986; a memorandum also 
containing financial data, Michael Makowski to Wolfgang 
Witzig, 19 January 1987.
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development and assertive marketing. Makowski was able 
to gain contracts with industrial customers that 
permitted large scale production. The export to most 
European countries, Africa, Asia, and North and South 
America increased. Restaurants, cafeterias of 
universities and factories were won as customers. The 
sales to the health-food stores increased, but in 
relation to total sales they decreased to 65% by 1986. 
Today, the mail-order business and the daughter company 
serving the general food market are picking up and the 
company is still expanding rapidly.
Only ten years after the move to Hamburg- 
GroBborstel in 1966, the company had outgrown its 
factory. A suitable site large enough for future 
expansion was found at Liineburg, about fifty miles south 
of Hamburg. The new building had more than 100,000 
sguare feet of floor space. The production capacity of 
meat substitutes was greatly enlarged and a new line of 
frozen foods was added. The dedication took place on 
September 22, 1976.1
1The lot being 8.6 acres with the option to buy 
an adjacent lot of the same size. The company had about 
85 employees and was producing more than 80 products. 
"Der DE-VAU-GE ist umgezongen: Neues Gesundkostwerk in 
Liineburg," Adventecho. 12 December 1976, 14-15; "DE-VAU- 
GE Gesundkostwerk Liineburg," Mitteilunaen der Industrie- 
und Handels- kammer. January 1977; "DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk jetzt in Liineburg," Reform-Rundschau. 
January 1977; "DE-VAU-GE: Gesundkostwerk in Liineburg," 
Neuform-Echo. November 1976; Michael Makowski public 
relations letter, 10 March 1975 (at the time of the
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In 1977 the REFORM- UND MUHLENBACKEREI BOSEN 
GMBH, located in Langenfeld, was purchased. This bakery 
had for over fifty years specialized in whole-meal bread 
and had its own fleet of trucks delivering bread to every 
health-food store in Germany. In 1986 its sales were 
over twenty-five million German Marks.* 1
Sales grew so fast during 1985 and 1986 that 
further expansions were necessary. The adjacent lot was 
purchased. Two new production halls were built doubling 
the floor space for production, a new warehouse was added 
and new laboratories were set up. Two new production 
lines, soya milk and granola bars, were installed. Today 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH has the highest output of 
soya milk in Europe.
During these years there was no loss at all. The 
average rate of return was 3.1%. The company was able to 
finance its acquisitions and building projects without 
help from the SDA church.
Its Relationship to the SDA Church 
and Her Subsidiaries
The Relationship to the SDA Church
Except for the period from 1940 to 1947, the 
health-food factory was owned by three associations.
laying of the foundation stone).
1Michael Makowski, Public relations letter, 
February 1986.
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Membership in these associations was open only to SDA 
institutions. No private individual could become a 
member. Thus the SDA church administration had, 
indirectly through its institutions, influence over the 
factory. This influence was strengthened since the 
treasurer of the Euro-Africa Division of SDAs, by virtue 
of his office, is the chairperson of both the association 
owning the factory and the board of management of the 
factory.1
Not much is known about the relationship between 
the health-food factory and the SDA church administration 
before World War II. Since then, there have always been 
good working relationships. The SDA church leaders seem 
to have been highly influential in the area of personnel. 
They took an interest in the overall performance but did 
not get involved in the day-to-day affairs. They also 
gave limited financial support immediately after World 
War II when the factory moved from its first location in 
Hamburg.2
The treasurer of the SDA church headquarters was
^rich Amelung to Wolfgang Witzig, 1 December 
1986, point 10; Seventh-dav Adventist Yearbook 1986. 467.
2Erich Amelung to Wolfgang Witzig, 1 December 
1986; Michael Makowski to Wolfgang Witzig, 19 January 
1987; interviews with Michael Makowski, Luneburg, West 
Germany, 3 September 1986 and 18 November 1986; interview 
with Henry Niemann, Hamburg, West Germany, 31 October 
1986; Niemann, 46, 48.
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responsible for the health-food factory. The director of 
the medical department was only occasionally involved. 
There is a development plan to tie the activities of the 
association DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE E.V. 
at Darmstadt closer together with those at the health- 
food factory that are related to public health 
education.1 This would bring the factory back into the 
medical-outreach program as it was previously.
The Relationships to the Other 
SPA Health-food Factories
The Swiss factory, PHAG, at Gland had helped to 
establish the health-food production at Friedensau.
There seems to have always been a good working relation­
ship between the two companies up to the present. The 
DE-VAU-GE was mainly patterned after the Battle Creek 
Sanitarium in Michigan. It manufactured almost 
exclusively the products developed by Dr. J. H. Kellogg. 
With Kellogg's withdrawal from the SDA church, the 
orientation focused on the other European SDA health-food 
factories. Thus, after WWI, contacts were established 
with Granose Foods, Watford, England, and Pur-aliment, 
Clichy, France. Because of the political developments in
1Erich Amelung to Wolfgang Witzig, 1 December 
1986, points 5 and 9; Michael Makowski to Wolfgang 
Witzig, 19 January 1987, point 5c.
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Germany, these connections were cut off during WWII.1
Because of the need created by WWII, Niemann, 
then general manager of the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK 
GMBH, rekindled the contacts to other SDA-owned health- 
food factories in 1947. The company needed materials and 
he hoped that these other companies could supply them. 
Though they were unable to help, Niemann received 
invitations to visit Granose Foods, England, Loma Linda 
Foods, California, and International Nutrition 
Laboratories, Ohio, in August and September 1948.2
For several years the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK 
GMBH struggled with some technical problems in the 
production of flakes. Niemann hoped to get assistance 
from the other companies. The Australian Sanitarium 
Health Food Company invited him to visit in February 
1955. Though the specific problem was not solved,
Niemann considered the trip a success.3
The establishment of the European Common Market 
in 1958 removed many trade-barriers, which created
’Niemann, 36-37, 42-44. See also above Chapter 
II "The Beginning of the Health-Food Production."
2Niemann, 37 and interview with Henry Niemann, 
Hamburg, 31 October 1986. The International Nutrition 
Laboratories was owned by Harry Willis Miller, M.D., an 
SDA missionary to the Far East who developed the 
commercial production of soy milk. It was bought in 1951 




opportunities as new markets were opened. Several 
countries had no health-food industry at all. But it 
also posed threats. Niemann took the initiative and 
invited the managers of the European SDA health-food 
factories to a consultation at Hamburg. The objective 
was to coordinate production and marketing and give 
technical assistance. By pooling resources it was hoped 
each one could increase sales.1
The meeting took place in Autumn 1955. All five 
European SDA health-food factories were represented.
They created a committee which they named HELFAS. This 
committee met regularly during the next years. At some 
of these meetings, representatives of non-European 
factories were present. The reaction to the work of this 
committee was so positive that the General Conference of 
SDAs created a health-food department in 1967 to 
coordinate the activities of all SDA food factories 
world-wide. In 1968 it was named World Foods Service. 
While HELFAS was never officially dissolved, its function 
was taken over by the World Foods Service. To the 
present day there are still regular consultations between 
the European companies in addition to those of the World 
Foods Services.2
1Niemann, 43a.
2Niemann, 44. Seventh-dav Adventist 
Encyclopedia. 1976 ed., "World Foods Service." There are 
several letters concerning issues and minutes of HELFAS
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Its Purpose
At the beginning, the factory was an integral 
part of the DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE 
FRIEDENSAU E.V.* 1 The expressed purpose of this 
association was to improve the public health: (1) by 
establishing sanitariums and medical clinics; (2) by 
publishing relevant literature; and (3) by providing 
healthy foods.2 Thus the health-food factory was one of 
several means to achieve the overall goal of improving 
the health of the population. Its purpose was to 
manufacture and market health-foods. With its profit it 
was to support the association.3 Further it was to 
provide work and training opportunities for the students
meetings at the Archiv fur europaische Adventgeschichte, 
Darmstadt (file V 10-5 De Vau Ge).
1The undergirding philosophy of the mission and 
purpose of the DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE and 
its health-food factory will be discussed later. See 
chapter III "The Biblical Concern for Health," and 
chapter IV "The Purpose of Health-Food Manufacturing."
2,1. . . Zweck des Vereins ist, durch Errichtung 
und Betrieb von Heilanstalten und arztlichen 
Hilfsstationen, durch Herausgabe geeigneter Literatur, 
sowie durch Herstellung und Vertrieb gesundheitlicher 
Nahrungsmittel usw. die Gesundheit des Volkes zu bessern 
und auf dem Gebiete der allgemeinen Gesundheitspflege 
aufklarend zu wirken." Paragraph 1 of the statutes of 
the DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE FRIEDENSAU 
E.V. as guoted in an advertising pamphlet of the health- 
food factory printed shortly after 1910. Friedesauer 
Nahrmittel. 3.
3"Das ganze Vereinsvermogen soil vielmehr 
ausschlieBlich fur die Erreichung des Vereinszwecks 
verwendet werden." Paragraph 6 of the statutes as quoted 
in Friedensauer Lebensmittel.
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of the college of the association.1
While at Friedensau the health-food factory was 
subordinate to the hospital and the college. In Hamburg, 
a new association, the DEUTSCHER VEREIN FUR 
GESUNDHEITSPFLEGE HAMBURG E. V. , was founded and 
ownership of the health-food factory was transferred to 
it. The by-laws of the new association stated the same 
objectives as the ones of the organization at Friedensau. 
The purpose was spelled out in the logo of the 
stationery. Until the 1930s the logo contained the 
statement, 'Not-for-profit association for the 
furtherance of health principles among the population'. 
But since the association at Hamburg was composed only of 
the health-food factory, it concentrated solely on the 
production of health-foods. The implementation of the 
other objectives were left to Friedensau.2
The association in Hamburg was like the one at 
Friedensau, which was accepted by the revenue office as a
’Schubert, 74-75. Conradi, "Industrieschule und 
Krankenheim," and "Industrieschule,” October 1899, 99- 
100, 102.
2The DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE 
HAMBURG E. V. was registered on November 29, 1921. 
Niemann, 6; interview with Henry Niemann, Hamburg, West 
Germany, 31 October 1986. The statement of purpose of 
the new association uses the same wording as the one in 
Friedensau. Paragraph 1 "Name und Zweck," Satzuna des 
Deutschen Vereins fur Gesundheitspfleqe Hamburg e. V.. 
ed. 1923, Archiv fur Adventgeschichte, Darmstadt; copies 
of letters in the archive of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK.
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non-profit organization and therefore was tax exempt.
The profit was to be used for the furtherance of health 
care and health education but most of it was used for 
improving the factory. On several occasions, however, 
substantial amounts were given to the mission of the SDA 
Church.1
When the legal form was changed to a limited 
partnership the purpose began to shift. While the 
standard of not using any animal products like powdered 
milk and any refined foods was still upheld, the 
predominant concern became the struggle to survive the 
Nazis, then the war and inflation. When the company was 
brought back into ownership of the SDA church the main 
objective was to reach economic stability. The original 
purpose, to improve the health of the population, was to 
a large extent lost sight of. The products were almost 
exclusively marketed within the SDA church.2
Concerning the profit the by-laws read, "Eine 
Verzinsung der Mitgliedsbeitrage findet nicht statt. 
Ebensowenig steht den Vereinsmitgliedern irgendein 
Anspruch auf Verteilung der Betriebsuberschiisse zu. Das 
ganze Vereinsvermogen soil vielmehr ausschlieBlich fur 
die Erreichung des Vereinszwecks verwendet werden. Dies 
gilt besonders von den Gewinnen aus gewerblichen 
Betrieben des Vereins." Paragraph 6 "Vereinsvermogen," 
Satzunq des Deutschen Vereins fur Gesundheitspflege 
Hamburg e. V.. ed. 1923, Archiv fur Adventgeschichte, 
Darmstadt; Niemann, 29-30, 32.
2DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK - Der Werdeuanu eines 
Unternehmens im Dienste der Volksuesundheit. 1, 7. (A 
pamphlet commemorating the fiftieth anniversary printed 
in 1953 by the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH.); interview 
with Henry Niemann, Hamburg, West Germany, 31 October
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During the 1970s some aspects of the initial 
mission came into focus again. In the public relations 
pamphlet commemorating the seventy-fifth anniversary, two 
objectives were stated for the factory:1 (1) to educate 
about the principles of both a healthy diet and a healthy 
life style; (2) to make available low-priced health-food. 
However, the author could not find any records which 
would indicate that efforts were undertaken beyond 
statements of intention.
At the cornerstone ceremony for the new factory 
building Makowski again developed a vision. He announced 
plans to establish a health center at which the public 
could be educated as well as health educators be trained. 
The first steps were the installation of a sauna and an 
exercise room for the workers. The factory's cafeteria 
was to serve only vegetarian meals. Makowski emphasized, 
though, that in order to be able to realize the full plan 
the factory would need to reach a certain size and have a 
stable profit. His dream was to become the market leader 
in health-foods within the common market. A decade after 
this announcement the company has become the largest 
health-food producer within Europe. But Makowski still
1986; circular letters to customers signed by Henry 
Niemann, dated 8 October 1947, 28 August 1951, 16 October 
1952, and 25 August 1959.
^rano Vita - 75 Jahre qesunde Kost 1899-1974. 
published by the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, Hamburg, 
1974.
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feels that there is not yet a strong enough financial 
basis to implement this plan.1
During the almost ninety years of the factory's 
existence the perception of its mission changed. At the 
beginning the factory was just one of several means to 
reach an overall goal. The objectives for the factory 
were spelled out clearly. With the move to Hamburg the 
overall goal slowly diminished. The health-food 
production itself became the main purpose. During World 
War II and the following decades the main objective was 
to secure the existence of the factory.
Beginning with the 1970s the original mission of 
the association was reconsidered. The association at 
Friedensau could, because of its location, work only in 
East Germany. Therefore the SDA church in West Germany 
founded a similar association at Darmstadt in 1967. This 
association had the same mission but it did not own any 
industries that would supply it with the necessary
1 Summary of the address of Makowski at the 
cornerstone ceremony at Liineburg as printed in a circular 
letter to customers dated 10 March 1975; "Der DE-VAU-GE 
ist umgezogen: Neues Gesundkostwerk in Liineburg," 
Adventecho. 15 December 1976, 15; "DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk - Liineburg," Mitteilunoen der Industrie- 
und Handelskammer. January 1977, 11; interviews with 
Michael Makowski, Liineburg, West Germany, 3 September 
1986 and 18 November 1986.
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financial means. It was dependent for its funding on the 
SDA church or donations.1
The factory, again making profits, would have 
been able to support this association financially. But 
the administration of the Euro-Africa Division of 
Seventh-day Adventists began to see the factory, not the 
association, in the role of a central agency to initiate 
and coordinate all the activities related to this 
mission. The factory is now expected not only to 
contribute towards the overall goal by producing health- 
foods but also to meet the other objectives that were 
originally set for the association. Thus the perception 
of the mission as seen by the church headquarters has 
come more than full circle.2 The management of the 
factory is verbally agreeing with these expectations but 
is reluctant to get involved.
Benevolent Projects
During its time at Friedensau the profit of the 
health-food factory went automatically to the
’Telephone interview with Helmut Ehrle, director 
of the DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE E.V., 
Darmstadt, West Germany, 18 March 1987.
2,,Ernahrungsberatung in den Gemeinden, die 
Ausbildung von entsprechendem Fachpersonal sowie alle mit 
den Fragen der Gesundheit als rechter Arm der Botschaft 
in Verbindung stehenden Aktivitaten, sollten eines Tages 
vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk aus zentral gelenkt und 
gefordert werden." (See Appendix D: Erich Amelung to 
Wolfgang Witzig, 1 December 1986, point 9.)
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association. Between the two World Wars the factory gave 
substantial amounts to projects of the SDA church 
whenever the profit permitted it. During the first two 
decades after World War II the factory was struggling for 
its own existence and was unable to make contributions. 
Occasionally it financially supported medical outreach 
programs of the SDA church or sent specialists in 
nutrition.1
With profits increasing again in the 1970s the 
factory became more involved in public-health education. 
It is now employing a public health educator who is not 
required to do any promotion of the factory's products. 
Sales ladies visit health-food stores and hand out 
samples and are trained to give nutrition classes. The 
object of these classes goes beyond promoting the 
company's products to teaching a healthy life-style and 
diet. The expenses are carried by the factory. The 
health magazine PrimaVita is sent free of charge to over 
two thousand households. The factory offers local 
cafeterias assistance in promoting wholesome meals. 
Dietitians and cooks are available to train their 
employees. Local chapters of the DEUTSCHER VEREIN FUR 
GESUNDHEITSPFLEGE E.V. at Darmstadt receive various kinds
1Niemann; interview with Henry Niemann, Hamburg, 
West Germany, 31 October 1986; Erich Amelung to Wolfgang 
Witzig, 1 December 1986.
54
of support in their activities.1
Presently all these activities are sporadic, but 
plans are being developed by the church administration to 
coordinate these activities with the health-related 
outreach programs of the SDA church. Thus it is hoped 
that the company is becoming again a vital part in the 
health reform movement promoted by the SDA church.
’A file at the General Manager's office contains 
reports about most of the various activities to promote 
healthful living. Interviews with Michael Makowski, 
Luneburg, West Germany, 18 November 1986; Helmut Ehrle, 
Darmstadt, West Germany, 18 March 1987.
CHAPTER III
THE THEOLOGICAL FOUNDATION FOR HEALTH-FOOD 
WORK BY THE SDA CHURCH
Seventh-day Adventists believe "that there is an 
accountability to God for the preservation of health, and 
that the person who knowingly violates simple health 
principles . . .  is living in violation of the laws of 
God."1 Accordingly church members are required to lead a 
healthful life. Drugs, alcoholic beverages, tobacco, and 
other harmful foods and drinks are to be avoided; neither 
are they to be manufactured or sold.2
Adventists are not only concerned with their own 
health; they feel responsible to improve the health of 
the people around them.3 The theological basis for these 
convictions is summarized below.4
1Neufeld, ed., "Health Principles," Seventh-dav 
Adventist Encyclopedia (Washington, DC: Review and Herald 
Publishing Association, 1976), 574.
2Seventh-dav Adventist Church Manual, edition 
1981, 62.
3Neufeld, "Health Work," 576.
4These issues have already been dealt with by 
others. A summary may suffice here. For further 
information the interested reader is referred to the 
works mentioned in the footnotes and those by D. E.
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The Biblical Concern for Health 
The Body and Sanctification
Healthful living is not only vital to physical 
health, but it is also related to mental, emotional, and 
spiritual well-being. Through scientific research we 
know today about the interdependence of the different 
spheres of man. The Bible does not speak explicitly 
about this, but it does so indirectly. In His ministry 
Jesus touched all aspects of human nature. He restored 
those afflicted with disease. He comforted those under 
emotional stress. He healed those who were mentally 
deranged; He gave the Word of God to those who were 
longing for eternal life.
The apostle Paul closely connects sanctification 
and salvation with the body. He writes, "May God 
Himself, the God of peace, sanctify you through and 
through. May your whole spirit, soul and body be kept 
blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.”* 1 True 
sanctification involves the whole being. One cannot 
withhold certain areas. Every part of life must be 
submitted to the purifying power of God's Spirit. This 
includes the body.
"Therefore, I urge you, brothers, in view of 
God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices,
Robinson and E. G. White listed in the bibliography.
11 Thess 5:23 (NIV).
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holy and pleasing to God— which is your spiritual 
worship."1 The Jews were strictly forbidden to offer any 
animal that was in any way deformed.2 The offerings were 
carefully examined and rejected if any blemish was found. 
In the same way, argues Paul, Christians should present 
their bodies in the best condition possible. Thus it is 
an act of religious service to preserve the physical 
powers in the best form.
An additional reason is, "Do you not know that 
your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, 
whom you have received from God?"3 Since the Holy Spirit 
lives within the body of the believer it must not be 
polluted. Every sin that is committed against the body 
is a sin against the Creator and the Holy Spirit. In the 
following verse Paul continues, "You are not your own; 
you were bought at a price. Therefore honor God with 
your body." Man does not belong to himself. He is the 
property of God by creation and redemption. He is bound 
to live physically, mentally, and spiritually as God 
directs through natural and moral law. God is to be 
glorified also through the health of the body.
A striking example of the consequences of 
obedience towards the God-given dietary laws is given by
1Rom 12:1 (NIV).
2Lev 1:3, 10; 3:1.
31 Cor 6:19 (NIV).
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the life of Daniel and his friends at the Babylonian 
court.1 They requested not to have to eat from the 
"royal food and wine" but be served "vegetables to eat 
and water to drink." After the trial period "they looked 
healthier and better nourished than any of the young men 
who ate the royal food" and "the king talked with them, 
and he found none equal to Daniel" and his friends.
Some Biblical Health Principles
There is no formal outline of a health program in 
the Bible. But it gives certain instructions, 
suggestions, and insights that indicate how health may be 
maintained. Its broad principles are applicable for 
everybody.
Psychosomatic dependence is depicted by several 
authors in the Old and New Testaments.2 It is emphasized 
that one should have a thankful and cheerful spirit.
Paul suggests that one can be full of joy as one can 
commit all worries into the hands of God.
There must be a balance between work and rest. 
Jesus withdrew in order to regain strength. He also asks 
His disciples to go with Him to a quiet place and get 
some rest.3
1Dan 1:6-20 (NIV).
2Prov 17:22; Phil 4:4-8.
3Mark 6:31-32; Luke 5:16; 9:10.
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Everything that is done is to be done for the 
glory of God. This includes eating and drinking.1 The 
original diet consisted of "every seed-bearing plant" and 
"every tree that has fruit with seed in it."2 After the 
flood, animal meat was added.3 But later God excluded 
certain animals; also the fat and blood of animals were 
not to be eaten.4
While there are a few recommendations in the 
Bible to drink wine5 there are many that advise against 
it. Paul and Peter asked the Christians to be sober and 
self-controlled, which was hardly possible under the 
influence of drugs and stimulants.6
Cleanliness and sanitation are important, too. 
Though some of the washings prescribed in Leviticus are 
ceremonial many had to do with personal hygiene and 
prevention of disease.7
Summarizing we can say that the Christian has the 





5Prov 31:6, 7; 1 Tim 5:23.
6Prov 20:1; 23:29f.; 1 Thess 5:6; 1 Tim 3:2; 1 
Pet 4:8; 5:8.
7Lev 12-15; Num 19; Deut 23:9-14.
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to present himself spotless as a holy sacrifice. He is 
to avoid everything that in any way may harm his body, 
mind, or soul.
The Biblical Understanding of Mission 
The way Seventh-day Adventists understand their 
mission may be summarized in three areas. First, the 
great commission given by Christ, ". . . g o  and make 
disciples of all nations, baptizing them . . . and 
teaching them to obey everything I have commanded you"1 
motivated SDAs to send missionaries to almost every 
nation. The main objective of this missionary activity 
is to communicate the Good News about the life and 
mission of Jesus Christ.2
Second, the love motive is seen by many as the 
most important motive. It was love that moved God to 
sacrifice His only Son to save mankind. It was love that 
led Jesus to accept the death on the cross. In the same 
way the believers, motivated by love for their fellowman,
^att 28:18-20 (NIV).
2Neufeld, "Missions," 914-916; Gottfried 
Oosterwal, "Continuity and Change in Adventist Mission," 
ed. Vern earner and Gary Stanhiser, in The Stature of 
Christ (Loma Linda, CA: by the editors, 1970), 46; Ellen
G. White, "The Work of the Minister," Advent Review and 
Sabbath Herald. September 11, 1888, 578.
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are to be living sacrifices towards the redemption of the 
world.1
Third, SDAs have a strong eschatological motive. 
They are convinced that they have a role to play in 
salvation history. As a prophetic movement they are to 
prepare people for the second advent of Christ.2 While 
most eschatological predictions are beyond the control of 
the church, one event, the preaching of the gospel, can 
be influenced. Thus missionary work which is an 
eschatological sign of the kingdom of God is both a work 
of God and a work with God.3
SDAs believe that at the fall of man not only the 
spiritual but also the intellectual and physical aspects 
of man's nature were affected. Further they believe that 
Jesus "seeks to save the whole man."4 Jesus did not 
limit His ministry to preaching the Gospel. He revealed 
God's love through His acts of kindness. He healed the 
sick and comforted the distressed. In the same way the
^orge Schantz, The Development of Seventh-dav 
Adventist Missionary Thought: Contemporary Appraisal 
(Ph.D. dissertation, Fuller Theological Seminary, 1983), 
576f.
2P. Gerard Damsteegt, Foundation of the Seventh- 
dav Adventist Message and Mission (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans Publishing Company, 1977), 294.
3Schantz, The Development of Seventh-dav 
Adventist Missionary Thought: Contemporary Appraisal.
576f.
4Neufeld, "Health Principles," 574.
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believer has the responsibility to help make man whole.1 
In this conviction rests the motivation of SDAs to engage 
themselves in health work, to build hospitals, train 
health educators, and supply health-foods.
1Neufeld, "Health Work," 576.
CHAPTER IV
THE INFLUENCE OF ELLEN G. WHITE ON 
SDA HEALTH-FOOD PRODUCTION
The influence of Ellen G. White on the production 
of health-foods was more of an indirect nature. She was 
instrumental in establishing health reform among SDAs 
which included a natural diet. She also strongly advised 
the establishing of SDA health institutions. The 
manufacturing of health-foods was a logical consequence 
of both trying to serve a natural diet to the patients at 
the health institutions and providing those who accepted 
the health reform with healthful foods. While in most 
cases Ellen White was not involved in the founding of the 
health-food factories, she gave some counsel regarding 
their operations.
Her Emphasis of a Healthful Diet 
Ellen G. White leaves no doubt that everybody has 
a God-given responsibility to maintain health. She 
points out that an unhealthy diet affects the ability of 
the brain to discern sacred truth and make wise 
decisions. The following two statements from her pen 
show how strongly she felt.
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Only one lease of life is granted us; and the 
inquiry with every one should be, "How can I invest 
my powers so that they may yield the greatest profit? 
How can I do most for the glory of God and the 
benefit of my fellow men?" . . .
Our first duty towards God and our fellow beings 
is that of self-development. Every faculty with 
which the Creator has endowed us should be cultivated 
to the highest degree of perfection, that we may be 
able to do the greatest amount of good of which we 
are capable. . . .1
She warns, "Because of imprudence in eating, the 
senses of some seem to be half paralyzed, and they are 
sluggish and sleepy."2 "A clogged stomach means a 
clogged brain. The most precious words may be heard and 
not appreciated, because the mind is confused by an 
improper diet."3
In her books on health subjects she advocates a 
diet of simple vegetarian foods that are prepared in as 
natural a condition as possible. The following quote 
gives a summary of her teaching.
Grains, fruits, nuts, and vegetables constitute 
the diet chosen for us by our Creator. These foods, 
prepared in as simple and natural a manner as 
possible, are the most healthful and nourishing.
They impart a strength, a power of endurance, and a 
vigor of intellect that are not afforded by a more 
complex and stimulating diet.4
Many families wanted to follow this practice but
1White, Counsels on Diet and Foods. 15.
2Ibid., 46.
3Ibid., 141.
4White, The Ministry of Healing. 296; further 
reading may be found in her books Counsels on Health. 
107-161; and Counsels on Diet and Foods.
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did not have the technical means to produce some of those 
health-foods. This created a ready market for the 
health-food business.
The Mission of Health-Food Companies 
Health-Food Business and Evangelism 
One major concern dominated Ellen White's life: 
the salvation of mankind. "The burden of our message 
should be the mission and the life of Christ."1 All the 
rest has to be built around this center. Thus the 
ultimate aim of the health-food business conducted by the 
SDA church is to bring the attention of the people to the 
Gospel of Christ. If this is not done, this work is a 
waste of time and effort. Supplying the physical needs 
of the people is not enough; the "bread of life" needs to 
be made available.2 The following statement, originally 
intended for the health-food restaurant work, summarizes 
Ellen White's expectations towards the health-food 
business.
A work may apparently bear the features of 
supreme excellence, but it is not good in God's sight 
unless it is performed with an earnest desire to do 
His will and fulfill His purpose. If God is not 
recognized as the author and end of our actions, they
1White, Advent Review and Sabbath Herald. 11 
September 1888, 518.
2White, Counsels on Health. 474, 479; idem, 
Counsels on Diet and Foods. 277; Medical Ministry. 237.
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are weighed in the balance of the sanctuary, and 
found wanting.1
On the other hand, Ellen White points out the 
necessity of and the advantages for health-food work. 
Without a healthy life-style sacred truth cannot be 
discerned. Thus people need to be made healthy before 
they can fully appreciate the gospel of Jesus. 
Experiencing the effects of healthful living they will be 
more willing to listen to the Christian message.2
Ellen White points out that Christ " . . .  was 
just as ready to lay His hands in healing on the sick and 
afflicted as He was to preach the gospel." White 
continues, "To take people right where they are, whatever 
their position, whatever their condition, and help them 
in every way possible— this is gospel ministry."3 She 
applies this principle to the medical work:
The ministry of the gospel is to present the 
truth which must be received in order for the people 
to be sanctified and made ready for the coming of the 
Lord. And this work is to embrace all that was 
embraced in Christ's ministry. . . .
1White, Testimonies for the Church. 7:120.
2White, Testimonies for the Church. 7:161; idem, 
Advent Review and Sabbath Herald. 7 January 1902, 5; 
idem, Counsels on Health. 497.
3White, Medical Ministry. 238; "Those who are 
engaged in the work of preparing health foods are just as 
much in the service of God as if they were in . . . the 
medical missionary work. As you help to prepare health 
foods, you are doing God's service. . . . "  (Letter 151, 
1900. Dated 20 November 1900 as quoted in Ellen G.
White, The Health Food Ministry [Washington, DC: Ellen G. 
White Publications, 1970]).
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There is to be no division between the ministry 
and the medical work. The physician should labor 
equally with the minister, and with as much earnest­
ness and thoroughness for the salvation of the soul 
as well as for the restoration of the body.1
From the above we may conclude, first, that the 
health-food work can be an effective tool to bring the 
Gospel of Christ to the people. Second, the health-food 
work, including the manufacturing work, should not be 
independent from the ministry. "Every department of the 
work is to be united in one great whole."2
The Purpose of Health-Food Manufacturing
As with all the other facets of work of the 
church, the sole purpose for the manufacturing of health- 
foods is, according to Ellen White, to help "prepare a 
people to stand before the Son of man at His coming.
. . ."3 The health reform, and thus also health-food 
manufacturing, is the "right hand of the gospel"4 and 
belongs to "those subjects which set forth the 
preparatory work to meet the events brought to view by 
the message."5 In other words the purpose of a health-
1White, Medical Ministry. 237.
2Ibid., 237.
3Ibid., 237.
4White, Advent Review and Sabbath Herald. 7 
January 1902, 5.
5White, Advent Review and Sabbath Herald. 7 May 
1914, 3. In an example Ellen White illustrates this 
point, "The feeding of the five thousand with food . . .
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food factory is not to preach the Gospel but to prepare 
people for a better appreciation of the Gospel.
Objectives for Health-Food Factories 
Within the above framework, Ellen White lists a 
number of objectives for health-food factories. These 
objectives have been applied to specific situations. 
Some of the objectives may not be applicable in every 
case. The following list, though not given by Ellen 
White, stresses the importance of the different 
objectives. They are arranged into four groups: food, 
employment, financial matters, and religious duties.
1. To provide simple, healthful foods 
(especially for sanitariums and schools);* 1 to supply 
substitutes for animal foods, especially meat;2 to 
provide inexpensive health-foods so that the poor can 
afford them.3
prepared the way for the giving of the gospel message." 
Idem, The Health Food Ministry. 88.
1White, Counsels on Health. 472; idem, 
Australasian Union Conference Record, 1 February 1900, 8. 
"No cheap or unwholesome articles are to be placed before 
the public." The Health Food Ministry. 74.
2White, Counsels on Health. 471; " . . .  food 
which will take the place of flesh-meat, and also milk 
and butter. . . . "  Idem, Counsels on Diet and Foods.
350.
3"It is the Lord's design that the poorest people 
in every place shall be supplied with inexpensive, 
healthful foods." White, Counsels on Health. 472. See 
also idem, Counsels on Diet and Foods. 270.
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2. To give work to students or their parents, at 
SDA schools and colleges; to give work to SDA church 
members who have lost their jobs because of accepting the 
SDA message.1
3. To operate by sound economic principles;2 to 
plan investments in such a way as to maximize the 
advancement of the Gospel without wasting means;3 to make 
sure health-foods are not produced for commercial gain, 
and the profits are used "for the good of suffering 
humanity everywhere."4
1White, Australasian Union Record. 1 February 
1900, 8; ibid., 28 July 1899, 6; Letter 192, 1901 dated 3 
July 1901 as guoted in White, The Health Food Ministry. 
52.
2E.g., ". . . that there will be no loss 
financially. We must not forget that this line of work 
needs to live." "Keep on the gaining side we must." 
White, The Health Food Ministry. 89. Concerning the 
development of health-foods by Dr. Kellogg Ellen White 
writes, " . . .  It is right that those who have thus 
labored and invested their means should be allowed to 
reap the fruit of their labor. As the Lord's steward,
Dr. Kellogg should be allowed to control a reasonable 
income from the special products . . . that he may have 
means wherewith to make appropriations for the 
advancement of the work of God. . . . "  Ibid., 129-130.
3". . . enterprises which will not require such a 
large outlay of means, but which will bring speedy 
returns in the advancement of the gospel, and will result 
in the salvation of many souls." White, The Health Food 
Ministry. 86; see also 65.
4Ibid., 50. Concerning the production of health- 
foods by Dr. Kellogg and his associates Ellen White wrote 
in 1901, "Their chief motive has been to benefit 
humanity, and God's blessing has rested upon their 
efforts." Ibid., 27; "Financial gain is to be made a 
secondary matter." Ibid., 88; see also 78, 80.
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4. People are to be educated about healthful 
living— those who know how to prepare healthy foods are 
to share their knowledge with others.1 The gospel of 
Christ is to be brought to the attention of the people, 
the "way of eternal life" to be taught.2
1 "Better results will be seen if we devote our 
energies largely to the work of educating the people how 
to prepare simple, healthful foods in their own homes, 
instead of spending our entire time in the manufacture 
and sale of foods, which involve a large investment of 
means. Many are unable to purchase the manufactured 
health foods. By teaching these persons how to utilize 
the simple food products of the earth in a healthful 
manner, we shall reveal a spirit of true Christian 
benevolence." White, The Health Food Ministry. 86; see 
also 36, 59, 72.
2The fourth objective is mentioned by Ellen White 
for the health-food work in general. She also applies 
them regularly to health-food restaurants and health-food 
stores, but no direct reference for the manufacturing-end 
could be found. These objectives are included here 
because Ellen White argues that without them the health- 
food work should not be conducted.
For this objective this has already been argued 
above in the section entitled, Health-Food Business and 
Evangelism. See also the references to footnotes 5 and 
6 .
The health-food business "must be carried forward 
as a means of gospel enlightenment to those who have not 
given themselves to the Lord." "What is the use of 
carrying it on if through its influence, no souls are 
enlightened and prepared to lay hold upon the word that 
is their spiritual food?" "The food business is a door 
through which we are to let our light shine forth."
White, The Health Food Ministry. 89-90; "Great dangers 
attend a work that has not for its object the revelation 
of the way of eternal life." Ibid., 92.
Another statement of interest indicating the 
potential of missionary work through giving employment is 
found in the same book, p. 17; "The managers of our 
restaurants are to work for the salvation of the 
employees. They must not overwork, because by so doing 
they will place themselves where they have neither 
strength nor inclination to help the workers spiritually. 
They are to devote their best powers to instructing their
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Summary
The influence of Ellen White on the production of 
health-foods may be seen on three levels. First, her 
emphasis of a natural diet helped to create a need for 
health-food products. This ready market invited 
commercial production of health-foods. Second, her 
emphasis on missionary work and her recommendation of the 
health food business as an effective means of bringing 
the Gospel of Christ to the people, led to the 
establishment of many health-food restaurants and stores. 
As their suppliers, the manufacturing plants became 
included in the mission outreach of the SDA church.
Though the factories are less visible to and seldom in 
direct contact with the general public they still are an 
integral part of the commission of Christ. They are to 
help to spread the Gospel. Third, because of this Ellen 
White gave similar counsel for the operation of the 
health-food factories as she did for those institutions 
involved more directly with evangelism. These counsels 
have greatly influenced the way our factories operate.
Ellen White not only gave counsel she also spoke 
about blessings. She repeatedly stated that God will,
employees in spiritual lines, . . II
through the Holy Spirit, supply the managers and workers 
with wisdom to produce the best life-sustaining foods.1
1White, Testimonies for the Church. 7:114; idem, 
The Health Food Ministry. 50, 57.
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CHAPTER V
UNDERSTANDING THE NEEDS OF 
THE ENVIRONMENTS
As time goes by, the environment of a company 
changes. There is a danger that the historical and 
philosophical mandate of the company becomes obsolete as 
the needs of its customers change. To determine the 
present needs and expectations of the different 
environments of the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, 
several surveys were conducted.
The Needs of the Customers 
General Data
The main customers of the DE-VAU-GE- 
GESUNDKOSTWERK GMBH are the over 2,400 health-food stores 
in West Germany. Almost all of these stores are members 
of the NEUFORM association and sell only foods that are 
processed according to specific standards. Some of these 
stores located in large cities have yearly sales of more 
than a million dollars. In the rural areas many barely 
make a living and are kept going by the enthusiasm of the 




Mr. Muller, the sales director, and I, developed 
a four-part survey. Part one uncovers what the owners of 
the health-food stores know about the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH. It asks when, by whom and why the 
company was founded, what are its trade marks and its 
main product groups. Part two is an evaluation 
concerning how the quality, the nutritional value, the 
taste, and the price of the products are perceived. It 
asks also about the service, and especially the handling 
of complaints. Part three uncovers needs and expecta­
tions that have not been met. It asks for suggestions on 
how and in which areas improvements could be made. Part 
four has two concerns. First, it asks for the percentage 
that the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH articles consti­
tute of the total sales in the health-food store. This 
is to give a measure of importance. Second, we were 
interested in the reaction to the gift subscription of 
the Adventist health-magazine sent to all health-food 
stores.
The next step was to prepare a mailing list with 
the help of the computer services department. From the 
general customer list of health-food stores every ninth 
store was chosen. The list was checked in order to 
prevent owners of a chain of health-food stores from 
receiving several questionnaires. The selected 268 
stores represent a fair sample of the population of the
75
health-food stores. They include stores with high or low 
sales volume, and with high or low percentages of sales 
of products from the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH total 
sales.
The guestionnaires were mailed out in early 
January 1987. The deadline for the answers was set at 
January 25. By the beginning of February a total of 
thirty-six guestionnaires were returned. Two forms were 
blank and the remaining thirty-four replies constitute a 
rate of return of 12.7%. This sample is not large enough 
to draw reliable conclusions, but it is sufficient to 
indicate trends.
The Findings
In Appendix A the replies were typed and placed 
together. The forms were numbered beginning with the 
lowest turn-over. The numbers in front of the answers 
refer to the number on the forms. This permits us to 
establish correlations between answers from the same 
form. The figure after the guestion states the number of 
answers to that question.
Part I: General Knowledge about the 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH
As can be seen from the number of replies to the 
questions in this part, the owners of health-food stores 
do not know much about the general background of the 
factory. The first three questions concerning the origin
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of the factory, the time of its founding, and the reasons 
for its existence, are answered by only three or four 
respondents. The answers given are correct. Only eight 
respondents list the trade mark, and sixteen respondents 
give an answer listing the main product groups; but none 
lists all product groups.
Summarizing this part of the survey, one can 
safely say that the health-food stores do not have a 
precise knowledge about the company. Most of them are 
unaware of the special mission this company had at its 
beginning. This seems to indicate that possibly the 
company changed its purpose or is not very successful in 
communicating it. As is also indicated in part three of 
the survey, there is a great need for information if the 
Seventh-day Adventist Church in Germany, as the owner of 
the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, wants to improve its 
public image. The company needs to give serious thought 
to this lack of knowledge.
Part II: The Company Evaluated
This part of the survey received the highest 
number of responses. The reasons for this seem to be 
that the questions were easy to answer as only marks 
needed to be made and the personnel in the health-food 
stores have to handle the products daily so they know 
about customers' reactions. They also deal with the 
company when they place orders or handle complaints, thus
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they have formed an opinion about the products and the











range 10 19 4 1 0 0
2. Service 5 15 8 2 1 3
3. Handling of
complaints 2 15 8 3 3 3
4. Quality of
products 6 15 2 0 0 11
5. Nutritional
value 5 22 2 0 1 4
6. Taste 2 23 6 0 0 3
7. Price too low: 0 justified: 17 too high: 16 1
Figure 1. Ratings of products and the company.
The range of products is perceived as being 
excellent. This correlates with the findings in section 
three, question four.
The service of the company is perceived as good 
by the majority of the respondents. The rating given to 
the handling of complaints is not quite as good. About 
one-fifth of the respondents are not satisfied. There is 
a need for improvement in this area.
The products receive a "good" to "very good" 
rating. Interestingly, the question for the quality of
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the products triggered mixed responses. While none rate 
the quality as sufficient or bad, eleven chose not to 
answer at all. This seems to indicate that though two 
thirds of the respondents are happy with the products, 
there is a large group that is insecure about this issue. 
The reason for this would need further research. On the 
other hand three-quarters of the respondents think that 
both the nutritional value and the taste of the products 
is "good" to "very good."
Question four has two sub-questions asking 
respondents to name the best and the worst product. 
Eighteen stated what they perceive as the best product. 
Almost half of the respondents, sixteen, do not make any 
statement. Every product group is listed and some 
respondents list several products. It seems difficult 
for the respondents to pinpoint one specific product.
The highest rating, listed six times, is given to the 
nutbutters. The reason for this may be that these are 
the least processed articles. Second on the list are the 
bee-pollen products (mentioned in four). Soya products 
are named three times.
The respondents had an even harder time listing 
the product they perceive to be the worst. Only eight 
responded. Of those, one cannot be read, one answers a 
different question, and three say they are not able to 
name the worst product. The only three that list
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products name those products as, bee-pollen, Ginseng 
capsules, and 'Schuttelbrot'. But since each product is 
named only once, a clear trend cannot be stated.
The impression given here is that the quality of 
the different products, compared with each other and with 
similar products of competitors, seems to be about the 
same. There is no product that stands out as really 
better or worse. This may also explain the rather high 
number of respondents that did not voice an opinion here.
The products rate better than the services. The 
products do not get the negative responses that questions 
two and three received. This seems to indicate that the 
company is more product than customer oriented. The 
findings in the next section lend further support to this 
impression.
The respondents1 answer concerning the price- 
product relationship is split in half. Seventeen 
perceive the price as reasonable and sixteen think the 
price is too high. The hand-written comments to this 
question and to question two in section three give the 
impression that the price of certain products is not 
appropriate and should be re-calculated.
Overall, the health-food stores seem to be 
satisfied with the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. In all 
areas investigated the positive marks ("good" and "very 
good" together) are considerably higher than the neutral
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and negative ones combined. We noticed, though, that the 
rating is more on good than very good. It would be of 
interest to know how the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH 
would rate in comparison to its competitors. As the 
scores indicate, there seems to be room for improvements 
which is supported by the findings in the following 
section.
Part III: Suggested Improvements
This section gives the respondents the 
possibility to voice expectations that they have towards 
the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. Five guestions 
address the different areas that are of concern to the 
sales department. The first one asks how the cooperation 
between the health-food stores and the company could be 
improved. The second and third questions are formulated 
in a very general way. They are concerned with the needs 
of the health-food stores and their customers as 
perceived by the personnel of the stores. The fourth 
question asks if and what kind of new products should be 
developed. The area of the fifth question has already 
been covered by the second question, but asks more 
specifically what kind of services should be expected 
from the company. Extra space is given under the sixth 
question for additional comments that would not fit any 
of these questions.
The first question concerns improvements for
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cooperation and is answered by number nineteen. Almost 
half of the respondents have no suggestions. The 
greatest concern here is the need for more intensive 
collaboration between the health-food stores and the 
factory. Six respondents ask for more frequent and 
better quality visits from the salespeople. Three 
respondents voice a greater need for more information 
direct from the company. One respondent suggests that 
new products should receive a better introduction, and 
two request that the company should take the concerns of 
the health-food stores more seriously. Further concerns 
voiced by one store are: (1) weekly deliveries; (2) less 
deficiencies in the quantities shipped; (3) a better 
public relations job; and, (4) more loyalty demonstrated 
towards the health-food stores.
Half of the people responded when asked which 
needs of the health-food store could be met in a better 
way by the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. The most 
common needs are different areas of advertising. Three 
respondents request more display materials and two 
request more samples. One each suggested more help with 
advertisements, ads in the rainbow press, flyers, 
meetings for consumers, and deployment of ladies that 
hand out food samples to customers. Other suggestions 
include lowering the price or introducing discounts 
(three respondents). Two respondents complained that
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products are often not available. Concerning products, 
one each suggested more sugar-free products, more diet 
products, bread without additives, and a restriction of 
the assortment. There is, again, a comment concerning 
loyalty towards the NEUFORM sign, the trade mark of the 
health-food stores.
In the third question, the health-food store 
owner is asked which needs of his customers the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH could satisfy better. Only fourteen 
responded to this question. The greatest need is seen in 
the lack of information (eight). More education of the 
customer is requested concerning vegetarian foods (two), 
and also information about the content of the products, 
the origin of the raw materials and the usage of the 
products (two). Information could be supplied with 
information sheets, flyers (perhaps attached to the 
product), public relations articles (three), advertising 
(one), handout of samples (three), or by cooking classes 
and a recipe service (one). Two respondents mention the 
prices as being too high. One respondent requests a more 
frequent service for refrigerated foods. The best 
comment about the company is included in this section by 
one of the respondents. He says that he is very content 
with DE-VAU-GE. He enjoys selling the products as they 
have a really good quality and the company supports fully 
the idea of health reform. With him DE-VAU-GE and its
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daughter company BOSEN take first place among all other 
companies.
The fourth question asks if the product range 
should be extended and if answered with "yes," by what. 
Seventeen responded with no other question being answered 
as unanimously. Thirteen are of the opinion that the 
product range should not be enlarged. Ten give a clear 
"no" and three qualify their "no." One respondent says 
the product range should not be expanded for the time 
being, except for meat substitutes; another writes, the 
product range should be extended only if meaningful; the 
third thinks the product range should be reduced. The 
other four respondents make the following suggestions;
(1) movement in the program toward the making of instant 
meals (new soya meals and the removal of old ones); (2) 
fast foods; (3) healthy sweets; and, (4) crunchy hazelnut 
butter in a larger jar.
In the fifth question the health-food store 
owners are asked which services they wished would be 
provided. Less than half (fourteen) responded. The same 
requests as above are voiced; (1) Four ask for 
specially-trained sales ladies that help with or organize 
hand-outs of product samples in the stores; (2) three 
request more frequent visits by sales people or that 
information is sent directly from the company; (3) three 
want more product information; (4) two want more
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information and training of their employees; (5) one 
wants striking display material, know-how for fast food, 
and monthly billings.
Under question six the respondents could write 
suggestions that do not fit any of the other categories. 
Only eleven responded: (1) Five emphasize advertisement 
in health-reform magazines and TV order displays; (2) two 
request less sugar in the products; (3) one respondent 
each recommends less thickener, less phosphates, moving 
away from soya and to grains, restrict the product range, 
discontinue unsalable articles, special sales programs, 
the same design for all medical products, to react faster 
to market trends, and to avoid difficulties with 
deliveries.
This section indicates that there are some 
serious concerns and expectations of the health-food 
store owners towards the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. 
The most important one may be summarized under the term 
"communication." The store owners and their employees 
seem to have a strong need for more and direct 
information from the company. They suggest that this may 
be done by more frequent visits of sales representatives, 
through letters, or flyers. They would also like to 
share their experiences and want to be included in the 
process of new developments. A second concern may be 
called "support." This survey brought to the surface a
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strong need and expectation for different kinds of help 
in promotion and advertising. The suggested ideas range 
from sales displays over advertisements to public 
relations activities. A third area could be seen as a 
subpart of the second concern, but it finds so much 
support that it warrants being listed separately. It is 
labeled "education." The general customer has a deficit 
in knowledge about healthful living. There is not enough 
awareness about the different health-reform products.
This hurts sales. The health-food store owners expect 
the company to help educate the general population.
Again a number of ideas are put forward on how this could 
be accomplished, but there is also an expectation that 
some training for the employees of the stores should be 
offered. There also is a great need for product 
information.
Several other less important expectations could 
be summarized here. This section also gives many 
practical suggestions and while many of these are outside 
the range of interest of this project, they are of great 
value to the company. Some of these have already been 
taken up by the company and are now being implemented.
Part IV; Special Interests
The first question in this section focuses on the 
percentage of sales the DE-VAU-GE products have of total 
sales in the stores of the respondents. Twenty-eight
86
give an estimate and six decline. The responses are 
shown in tabular form in figure 2.
Percentage of total sales: 0-1% 1-3% 3-5% 5-7% 7-10% 10%+ 
Number of responses: 1 12 8 4 2 1
Figure 2. Percentage of total sales in stores.
The majority of responses (twenty) are between 1% 
and 5%. Six stores sell between 5% and 10%. One store 
sells less than 1% and one store sells more than 10%.
This is interesting because the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK 
GMBH holds in the health-food stores market, a market 
share of about 10.5%.1 This seems to indicate that the 
health-food stores that sell less DE-VAU-GE products are 
more motivated to respond. To uncover the reasons for 
this, further investigation would be needed.
The next two questions probe how the gift sub­
scription of two Seventh-day Adventist magazines, that 
the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH had mailed through the 
SAATKORN VERLAG GMBH, were received by the health-food
According to the internal circular letter of the 
NEUFORM VEREINIGUNG DEUTSCHER REFORMHAUSER EG to the 
manufacturers of health-food products, 5 February 1987, 
total sales of 1986 of the health-food stores organized 
in this guild amounted to DM 501.439.215. Mr. Muller, 
sales director of DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, states 
the total sales in 1986 of health-foods to the above 
mentioned stores as DM 52.616.918. This gives a market 
share of 10.49%.
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stores. The ratings are shown in tabular form in
figure 3.
£es/ Undecided/ No/ No
Good Occasionallv Bad Resoonse
2. Do you welcome the 
free delivery of the 
magazine 'Prima 
Vita? 21 5 4 4
a) How do you like 
the makeup? 18 6 1 9
b) How do you like 
the content? 17 7 1 9
c) Do you recommend 
this magazine to 
others? 1 14 11 8
d) Would you display 
this magazine for 
sales if the price 
would be DM 3,-? 6 11 13 4
3. Do you welcome the 
free delivery of the 
magazine 'Zeichen 
der Zeit1? 6 11 13 3
Figure 3. How two gift subscriptions of two magazines 
were received by the health-food stores.
Question two asks about the health magazine 
'Prima Vita'. While the majority enjoys the magazine 
personally or at least is not opposed, the health-food 
store owners are not eager to recommend it to their 
customers. When asked if they would sell the magazine 
for a price of DM 3, almost all say "no." Further study 
would need to be conducted to determine the cause for 
this reply. A written comment suggested handing out
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free samples with invitations to sign up instead of 
trying to sell the magazine through the health-food 
stores.
The gift subscription of the magazine 'Zeichen 
der Zeit' (Signs of the Times) is not much appreciated. 
One of the two hand-written notes comments that an 
unbiased report, without religious and ideological 
tendencies, would be more welcome. The other note asks 
why everybody wants to start their own sect. He thinks 
that they get bombarded by too many magazines, letters, 
and flyers.
Questions two and three seem to indicate that 
information about healthful living is appreciated, but 
there is little willingness to help distribute this 
information in form of the magazine 'Prima Vita'. As 
'Zeichen der Zeit' seems to be less welcome because of 
its clear and obvious religious content, the question 
arises if 'Prima Vita' is not recommended because it 
comes from the same publishers. This is an area for 
further study.
Summary
The owners of the health-food stores and their 
employees seem to have a positive attitude towards the 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. They appreciate the 
guality of the products and are satisfied with the 
service. They see a number of areas that could be
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improved, though, and they give concrete suggestions for 
improvement. Their concern is to be able to stay in 
business, therefore, they want good products for 
competitive prices. They see a market potential with 
those people that normally do not shop in health-food 
stores. By educating these people about health reform, 
the health-food store owners hope to gain more customers. 
They expect the health-food manufacturers, like the DE- 
VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, to help them with this task.
While the health-food store owners know very well 
what they expect from the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH, 
they seem to be very unaware of the special purpose of 
the company. This poses a challenge to the company both 
to redefine its purpose in a meaningful way and to 
communicate it successfully.
The Expectations of the Constituency 
Introduction
The owner of the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH is 
the Seventh-day Adventist Church in Germany.1 Thus each 
church member is a kind of share holder who has a certain 
interest in the company. For the purpose of this project
1Legally the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH is 
owned by the HAMBURGER VEREIN DER SIEBENTEN-TAGS 
ADVENTISTEN R. V., a holding association for 
denominational properties of the Seventh-day Adventist 
Church in the Hamburg area. The members of this 
association are institutions and organizations of the 
Seventh-day Adventist Church in Germany.
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three interest groups within the Seventh-day Adventist 
Church are selected.
The first group is made up of the pastors, as 
representatives of the local churches. It is hoped to 
uncover, through them, the local churches expectations 
towards the company. The local churches were sent 
questionnaires.
The second group consists of local Adventist 
associations that are actively promoting health-reform. 
Since they are on the forefront of health-education, they 
might perceive specific needs. Most of these 
associations are in regular contact with the company.
This might enable them to pinpoint areas that the company 
could or should address. Similar questionnaires were 
sent to them.
The third group are church institutions of the 
Seventh-day Adventist Church that hold a seat on the 
board of directors. Those officials, because of their 
position on the board of directors, were interviewed by 
mail or phone. Here the expectations of the organization 
of the Seventh-day Adventist Church are being sought.
The Expectations of the Adventist 
Pastors and Their Churches
General Data
This survey was developed in the same way as the 
one to the health-food stores. It has three questions.
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The first is a general question asking for a list of 
expectations that the pastor thinks his church members 
have towards the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. The 
second question asks for the needs that the company 
should meet, including the subpoints products, services, 
and others. The third question tries to probe into what 
cooperation could be like.
Elder Hildebrandt and Elder Kilian, the 
presidents of the two unions of the Seventh-day Adventist 
Church in Germany were consulted. With their permission 
sixty questionnaires were distributed at ministerial 
conventions in each union during the months of November 
and December 1986. By the time of the deadline, 10 
January 1987, twenty-four of the 120 questionnaires were 
returned. This is a rate of return of 20%. The 
individual replies are shown in Appendix B.
Findings
Again the number of respondents is too small to 
draw reliable conclusions. It can only indicate trends. 
The fact that so few replied seems to indicate a lack of 
interest in or concern for the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK 
GMBH and its role within the Seventh-day Adventist 
Church.
Further, we need to be aware that the respondents 
are pastors and not businessmen. They and their
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parishioners* concerns and expectations towards the DE- 
VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH are based on personal and/or 
church internal needs. These are different from those of 
the market and profit-oriented health-food stores.
At the beginning of the survey a question asks 
for the gender, age group, and whether the respondent is 
a pastor or a layperson. The objective is to see if 
there would be a difference between older and younger 
pastors. Four people marked the space for laymember. 
These are four female respondents, who are pastors' 
wives.1 Their answer sheets have the numbers one to 
four. A difference between the ages and sexes could not 
be supported.
Expectations
The first question asks, "In your opinion what 
expectations does your church have towards the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH?" Only thirteen responded to this 
question. Their answers can be summarized into six 
expectations. None of these stands out as a major 
concern and they seem to be of similar importance. The 
six expectations are as follows:
1. Public relation sign. The DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH should be a public relations sign for
1That the female respondents are pastors' wives 
could be seen by the sender's address on the envelopes. 
Their husbands did not reply.
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the Seventh-day Adventist Church. It should be a company 
that takes into account the philosophy and specific life­
style of the Adventist community with its products and 
its appearance. Furthermore, it should try to regain for 
the church the leadership in health reform that it once 
held.
2. Presence. The company is expected to be more 
present in the life of the church through information in 
the church paper and through exhibitions, reports or 
videos at conference meetings and in churches.
3. Support. The company could support the local 
SDA churches in their public relations efforts through 
supplying informative material about healthful eating, 
and by making specialists available for seminars and 
conferences.
4. Education. The company is expected to 
educate church members and the general public about 
vegetarian high-quality nutrition.
5. Production. The company should produce 
affordable, natural health-foods for a vegetarian high- 
quality diet. These products should be prepared in 
accordance with scientific findings and God-given 
principles.
6. Mission. The company should support the 
mission of the church.
In other words, the pastors, as the
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representatives of the local churches, expect the DE-VAU- 
GE GESUNDKOSTWERK GMBH to be the 'blueprint' of the 
Adventist belief system in the manufacturing of its 
products and in its business behavior. They hope that 
this will help to improve the public image of the 
Seventh-day Adventist Church in Germany, but they also 
expect active support for their own endeavors.
Needs
The second question reads, "Which needs of the 
churches could, in your opinion, the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH meet? How could this be done in a 
concrete way in the following areas? Products (which), 
services (seminars in nutrition, etc.), and others." The 
third question asks, "How do you envision a 
collaboration?" Both questions ask the respondent to 
verbalize needs and to make practical suggestions. Many 
of the answers to these two questions are overlapping. 
Thus the answers to both questions are summarized 
together under eight topics. Also included are answers 
to the first question that in actuality answer the second 
question. The topics are arranged according to their 
weight and the number of responses is indicated right 
after the topic. The eight topics are as follows:
1. Products (nine). Attractive products with 
affordable prices seems to be a major concern. There is 
a need for high quality foods, that are minimally
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processed, tasty, and easy to digest. Results indicate 
that less sugar should be used in the products. Other 
results suggest the development of healthy fast-foods, 
yet the prices should be lower than they are presently.
It is also suggested that raw materials be sold.
2. Support (five). Here, corresponding needs to 
the expectations mentioned under the same topic, under 
question one, are stated, but with more detail. The 
basic need seems to be support for the public relations 
work of the local churches. Company healthful-living 
specialists need to be made available for seminars.
There is a need for informative material, samples, 
booths, etc. Also, help in advertising, especially at 
the time of founding a new club, is desired. For many 
pastors these requests seem to be a need for financial 
support while others are willing to pay for the help. 
These seem to feel a greater need for support in the 
subject matter.
3. Information (four). There is a similar need 
for information as there was with the health-food stores. 
Information about products and their use, introduction of 
new products, recipes, and meal plans are requested, as 
well as information about the company itself (human 
interest stories). This could be done through programs 
at conferences or through a touring exhibition. The 
pastors wish that there could be some information about
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what kind of support the company can give through 
specialists or materials.
4. Education (three). Education and training 
are closely related. They are separated here because of 
their different intent. Here education means the 
instruction of the church members in general, as well as 
the general population. This is part of public 
relations. Suggested here are advertisements promoting 
the vegetarian diet, a magazine for customers, or a 
special column in the church paper, Adventecho. The 
translation and publishing of basic health literature 
such as Ellen G. White's Counsels on Diet and Foods, is 
also requested.
5. Training (three). Courses and conferences 
about healthy diets and life styles are requested. 
Periodical seminars for pastors should be offered and a 
training program for health educators with a degree 
should be developed (perhaps in cooperation with the SDA 
college at Darmstadt).
6. Cooperation (four). The pastors wish that 
the company would keep in closer touch with the local SDA 
churches. They suggest both regular visits by the 
company in the churches and an "open door" at the company 
site. People should be designated that would be in 
charge of these contacts. Another request that also 
functions as a complaint and had been voiced by the
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health-food stores/ too, is the desire that the company 
be more open towards suggestions from church members. It 
is suggested that regular surveys be done to determine 
the expectations of the members. One pastor requested 
that Seventh-day Adventists that are out of work should 
be offered job opportunities.
7. Distribution (three). Two of the suggestions 
in this area are very general. They ask that the 
distribution system be improved and its structure, if 
needed, be changed. Generic products should be offered. 
An interesting suggestion is to introduce booths for 
health-foods into the local churches in the same way as 
literature booths are already run.
8. Institutions (six). Three pastors suggested 
that a foundation be created to further research into 
healthy eating and living habits and to collect all 
relevant scientific literature. Two suggested the 
founding of an Adventist health center which could 
include medical offices, a health-food store and offer 
seminars and counseling. A further idea mentioned is to 
open health stores in collaboration with the Adventist 
publishing house.
Summary
Looking at this data it becomes obvious that the 
largest institution of the Seventh-day Adventist Church 
in Germany has lost touch with its constituency, the
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pastors and their churches. Most of the pastors did not 
reply to the survey. It would be of interest to research 
to find out if this is a similar trend with other 
institutions, or if this is peculiar to the health-food 
industry. Those that responded indicate a strong wish to 
be in contact with the company. They expect the company 
to inform them more about itself and its products. They 
want to be part of it and some also want to contribute to 
it. They want to be proud of the company, and to be able 
to use it as a public relations sign. They also expect 
the company to serve them with high guality health-foods 
at low costs, with support for their church outreach 
programs, and with instruction in health issues.
The Expectations of the Adventist Health 
Reform Associations
General Data
From the chapter on the history of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH we know that the company was a 
logical and necessary consequence of the interests and 
objectives of the Adventist Health Association at 
Friedensau. Later, on moving to Hamburg, the ownership 
was transferred to the Adventist Health Association at 
Hamburg. It was not until the threat of confiscation by 
Hitler that this status was changed. After World War II 
the company kept its more independent status, no longer
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being an integral part of the Adventist health 
associations.
During the last few decades the health-reform 
movement within the Adventist church in Germany had a 
slow but steady come back. Today there are forty-three 
local associations or chapters. They are tied together 
through the parent association DEUTSCHER VEREIN FUR 
GESUNDHEITSPFLEGE E. V.1 Because of this the author 
thought it to be of interest to look at the expectations 
that those associations might have towards the company. 
It was also hoped to gain helpful suggestions.
At the end of November 1986 a letter was written 
to Mr. Ehrle, the manager of the DEUTSCHER VEREIN FUR 
GESUNDHEITSPFLEGE E. V., with the request for permission 
to send a questionnaire to the local associations. Mr. 
Ehrle mailed a questionnaire with two questions to the 
forty-three chapters and associations. Five groups
1This central office at Darmstadt, West Germany, 
was organized in 1967 by the GEMEINSCHAFT DER SIEBENT- 
TAGS ADVENTISTEN IN DEUTSCHLAND. The reason being that a 
new holding company was needed for the health and welfare 
related institutions of the Seventh-day Adventist Church 
in West Germany. The original holding association 
DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE FRIEDENSAU is 
located in East Germany and due to the political 
developments was no longer able to carry out its 
obligations in the West. This new association was to 
oversee and coordinate the activities of the already 
existing health associations and institutions. It also 
has the task to organize new chapters. This information 
was given by Mr. Ehrle, director of the DEUTSCHER VEREIN 
FUR GESUNDHEITSPFLEGE E. V., Darmstadt, West Germany, in 
an interview by phone on 18 March 1987.
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responded. One group sent a second reply that was 
written by an individual. This reply has the number six. 
The answers are not sorted, only numbered and are 
presented in Appendix C. Mr. Ehrle answered the 
questions from his point of view in a separate letter.
Findings
There are only six responses. Since the 
population is forty-three these few are sufficient to 
indicate trends, but we need to be aware that our 
findings may not be representative of all groups. Of 
interest here is the statement by Mr. Ehrle, who has been 
working with these groups for many years. He knows all 
of them and is familiar with their needs. In his letter 
he expresses similar views to those mentioned by the 
groups which gives more reliability to our data.
As the answers to the two questions overlap, both 
questions are summarized together under five headings.
The first question reads, "Which expectations do the DVG- 
groups have towards the health-food factory in Lvineburg? 
How do we envision cooperation ideally?" The second 
question asks, "Which needs of the DVG-groups and the 
churches could be met by the health-food factory? How 
could this be done in a concrete way in the areas of 
product development, distribution, service, nutrition 
seminars, mission, etc." The five headings are as
follows:
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1. Representation or public relations sign for 
the Seventh-dav Adventist Church. The groups expect the 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH to help improve the image 
of the church. On one hand this may be done by selling 
only such products that conform fully to the Adventist 
understanding of health. On the other hand the company 
should stop hiding behind anonymity and acknowledge its 
owner.
2. Information. The groups reguest more 
information about products, their nutritional value, and 
their usage. This information could be given in written 
form such as circular letters, but also through visits to 
the DVG-groups or churches or through an open-door at the 
factory. The most frequent request is for a contact 
person who is available for inquiries. This seems to 
indicate a lack of information. The company has several 
specialists who function as contact people for consumer 
inquiries. The same can also be said about the request 
for sugar-free soya milk which is being produced by the 
company.
3. Exchange of experience and ideas. They not 
only want to receive information; they also want to give 
information. They especially want to be involved in 
product development.
4. Support. Help is expected in the area of 
advertising. The group's desire is: to have ads to
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support the work of the groups; to make available 
samples, etc., for exhibitions and similar events; to 
have materials like overhead-projection foils, slides, 
movies, etc. for lectures; to have speakers for seminars 
and to have a translation of the book Counsels on Diet 
and Foods by Ellen G. White.
5. Affordable products. There are many requests 
for lower-priced products. The groups would also like to 
buy raw materials such as dried fruits and nuts, at low 
prices from the company.
Mr. Ehrle mentions similar expectations and needs 
in his letter and in a telephone interview.1 It is 
important to him that a closer contact be developed 
between the DVG-groups and the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK 
GMBH. This could be done through visits to groups and 
churches by specialists from the company. He suggests 
that the company employ a health educator who trains 
helpers in the groups and churches and develops work 
material for lectures. The company could take an active 
part in the establishing and building up of groups by 
giving support and advice. The company could also help 
by publishing results of research in nutrition. Mr.
Ehrle stresses the point that the groups, which often are 
experimenting with recipes and are in close contact with
1The letter of Mr. Ehrle is reprinted in Appendix 
C. The telephone interview took place on 18 March 1987.
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consumers, should be involved with the development of new 
products.
Conclusion
Some circles of the health associations wish to 
be closely connected with the health-food factory. They 
want to be part of it— contribute to its development, 
influence its philosophy, and share in its success. It 
is important to them that the products are of high 
quality and as natural as possible and that the company, 
through its success, contributes to the mission of the 
church. The silent majority, though, does not seem to 
have any special interest in the factory. They might be 
content with their relationship to the company or they 
may not perceive the factory as a "co-laborer" in their 
work. It would be interesting to conduct more research 
in this area.
The Expectations of the Seventh-day 
Adventist Church Organization
Three people were approached who, due to their
position within the Adventist Church,1 sit on the Board
'The main office of the Seventh-day Adventist 
Church in continental Europe is located in Bern, 
Switzerland. It is the Euro-Africa Division of the 
General Conference of Seventh-day Adventists located in 
Washington, DC, USA. It is composed of different 
departments. Of interest to us are the Health and 
Medical Department and the Treasury. The chairperson of 
the Health Department is Dr. Stolger. He does not sit on 
the Board of Directors and was not interviewed. The 
DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE is a subsidiary of
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of Directors of the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH: Mr. 
Amelung in his position as treasurer of the Euro-Africa 
Division, Elder Hildebrandt, the president of the South 
German Union, and Elder Kilian, the president of the West 
German Union of Seventh-day Adventists.
Elder Hildebrandt called back on the phone and 
preferred not to comment.* 1 Elder Kilian responded by 
letter. He writes,2
1. . . it is desirable, if the collaboration 
between the DE-VAU-GE and both unions would be 
organized in a closer way and if the health-food 
factory would seek cooperation with both unions in 
the future.
The association DVG with its new responsibility 
could function as a catalyst in order to realize this 
new concept. . . .
2. A committee in which questions that are of 
interest to the field and the company are discussed 
jointly: Many things can happen here for which the 
special know-how of the factory may be of help. . . .
In his third point, Elder Kilian makes three 
suggestions. He recommends that the factory start a
this department for West Germany. Its manager is Mr. 
Ehrle. Though he also is not on the Board of Directors 
his views are discussed above together with the Adventist 
health associations. Mr. Amelung is the treasurer.
Among his duties is the responsibility of overseeing the 
operation of the health-food factory. The next lower 
level of the church structure is the Union. There are 
two Unions in West Germany. The presidents of both 
Unions are on the Board of Directors.
1Telephone call from Elder Hildebrandt, South 
German Union of Seventh-day Adventists, Stuttgart, West 
Germany, 27 November 1986.
ZE. Killian to Wolfgang Witzig, 12 December 1986. 
The full letter, written in German, is presented in 
Appendix D. The quotation is a translation.
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training center. Second, the factory should rediscover 
the churches and the health departments of the unions as 
co-workers. He regrets that the company decreased its 
contacts with the churches during past years. Third, 
that the company should give financial support primarily 
for projects in Germany.
Elder Kilian has clear expectations of what the 
health-food factory could contribute to some of the 
activities of the church, and suggests a structure within 
which this may be done. He sees in the DEUTSCHE VEREIN 
FUR GESUNDHEITSPFLEGE the leading agent for promoting and 
coordinating the health-reform work.
Mr. Amelung, speaking for the Euro-Africa 
Division, mentions similar objectives for the health-food 
factory, but he describes a different structure. To the 
officers of the Division, the central agenda is not their 
Health and Medical Department or its subsidy, the 
DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE, but the health- 
food factory. Mr. Amelung writes under point nine in his 
letter:1
The church sees in the DE-VAU-GE an important 
enterprise which, in regards to the coordination and 
guidance of the issues of a healthy lifestyle, and in 
cooperation with the Medical Department, should be 
put in charge. Counseling on nutrition in the 
churches, the training of relevant specialists, as 
well as activities related to issues of health, as
1Erich Amelung to Wolfgang Witzig, 1 December 
1986. The full letter, written in German, is presented 
in Appendix D. The quotation is a translation.
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the right arm of the message, should one day be 
directed and promoted centrally by the DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk.
The church administration is more concerned than 
the above-mentioned groups with the role the health-food 
factory could or should play within the mission of the 
church. The higher level of the organization wants to 
give a leading role to the factory. The reasons for this 
are not stated, but they may be related to the financial 
strength of the company. The middle level, the unions, 
prefer to integrate the factory into the health 
association. They prefer to give the leading role to the 
DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE. Besides this 
difference, there seems to be agreement on what the 
company should do. The emphasis is on educational issues 
such as establishing a training center to prepare health 
educators and promoting a healthy diet and life style 
within and outside of the church. There is also an 
interest in tapping the financial resources of the 
company.
Summary
There is a marked difference between the 
expectations of the pastors and the health-associations 
on the one hand and the church administration on the 
other. The first two groups have several areas of 
concern which range from needs for low-cost health foods 
and information about the products to financial and
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promotional support. The church organization's interest, 
on the other hand, focuses mainly on the support for the 
health-related activities of the church.
Goals and Objectives of the Management
In several conversations, public statements, and 
a memorandum, Mr. Makowski, the manager of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH, verbalized his expectations, and his 
vision for the future of the company.1 This is a dream 
that to a large extent has already become a reality. Mr. 
Makowski is confident that the rest will also be 
achieved.
Mr. Makowski, a cool, calculating manager, a 
stout Christian, and a visionary, attributes his success 
to the blessings of God and hard work. Sixteen years ago 
when Mr. Makowski accepted his present position he was 
convinced that a Christian company should be at the head 
and not at the tail. He believes that if the company is 
run by, and the products are manufactured according to, 
God-given advice, God will give his blessing. Today the 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH is the largest manufacturer 
of health-foods in Europe.
Mr. Makowski's second dream is still unfulfilled.
1Mr. Makowski mentioned or explained his views to 
the author in a number of conversations during the years 
1984 to 1987. The same ideas were stated by Mr. Makowski 
at the group meetings for this project. Some of them are 
contained in the memorandum in Appendix E.
108
He wants to establish a training center for specialists 
on nutrition and healthful living. In order to be able 
to support this center financially, the company needs to 
reach a certain economic platform. Mr. Makowski wants to 
reach this goal within the next few years.
In point 1(c) of his memorandum, Mr. Makowski 
states that a business enterprise belonging to the 
Seventh-day Adventist Church has no right to exist if it 
does not contribute to the mission of the church, 
therefore he pays tithe by supporting health-related 
projects of the church. He thinks that this objective 
may also be reached by activities that the company 
conducts, such as diet education and counseling by 
specially-trained salespersons who conduct workshops in 
cooperation with health-food stores. This improves the 
image of the church while preparing the way for other 
church activities.
Mr. Makowski expects the employees and workers to 
support these goals. They can contribute to the growth 
and stability of the company by efficient work.
Conclusion
Comparing the surveys of the health-food stores, 
the Adventist pastors, and the DVG-groups with one 
another, one notices certain recurring needs and 
expectations. These people want to be informed; they 
feel a lack of information. They want to know more about
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the company, its products, and its services and second, 
they want to be listened to. They have gained certain 
insights they would like to share and they want somebody 
to whom they can talk and who will take them seriously. 
Third, they need support. Their resources are limited so 
they need ideas, scientific advice, promotional help, and 
sometimes financial aid. Fourth, they want to assert 
influence on the philosophy of the company. This refers 
mainly to the development and production of high quality 
health-food products which the average person can afford 
to buy and the health-food stores need for their economic 
survival. The churches and the DVG-groups need these 
products in order to remain credible, and to sustain 
their teachings.
The officials from the church administration 
expect the company to carry out some objectives of the 
church, for the church. There is emphasis placed on 
support in educational matters that are related to health 
and public relations. The manager of the company, having 
similar views, is willing to meet these expectations.
CHAPTER VI
DEFINING THE PURPOSE THROUGH A 
STATEMENT OF MISSION
The Influence of a Well-Defined and 
Understood Statement of Mission
The Importance of a Mission Statement 
The Need for a Mission Statement
The mission and purpose of an organization must 
be clearly defined, communicated, and understood before 
meaningful executive action can take place. Without 
purpose and objectives an organization is drifting.
There is no reason why individuals should try to work 
toward a common goal. The lack of clear-cut objectives 
will lead to uncertainty in structure, planning, 
staffing, and in developing an information and control 
system to measure the effectiveness of management 
decisions. Alexander writes concerning Christian 
organizations: ". . . a  major cause for frustration
. . . is the morass of ambiguity: dedicated workers who 
yearn to serve the Lord are bogged down by uncertainty 
about what they are supposed to be doing, what is 
expected of them and how they can perform the work most
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effectively.”1 Drucker sees the lack of a clear 
understanding of the organization's mission as the most 
important single cause for business failure.2
Each organization has limited resources; thus it 
can have only a limited impact on its environment. 
Therefore, it is essential that an organization chooses 
what impact it wants to make. A well-defined mission 
statement provides this orientation. It constitutes a 
source of legitimacy which justifies the activities of 
the organization and its very existence.3 It gives 
guidance to and establishes a common bond between 
employees. And it serves as a standard by which the 
success of the organization can be assessed.
The Purpose of an Organization
The only focus in the definition of the 
organization's purpose is the customer. A business is 
defined by the customer's satisfaction when he buys or 
receives a product or service. The mission of every
1John Alexander, Managing Our Work (Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 22 as quoted by 
David Croninger,"The Process for Developing a Church's 
Mission Statement," (D.Min. diss., Drew University, 
1982), 14.
2Peter F. Drucker, Management: Tasks, 




organization is to satisfy the customer.1
As Christians we might argue that the mission of 
a religious organization is not determined by the needs 
of people but by the mandate of God. But is not God's 
concern that of meeting the needs of fallen mankind in 
such a way as to restore man to his original stature? 
Christ's incarnation indicates that His ministry was 
planned for and fitted to the human situation, thus 
Christian institutions have the same focal point: the 
customer.
Displacement of Purpose
Organizations are social units which have been 
created as instruments to pursue a specific mission, and 
the very reason for their existence is to serve this 
purpose. But once formed, organizations acquire their 
own needs. These sometimes become the masters of the 
organization. Many organizations are more concerned with 
their own maintenance than in improving their ability to 
serve their original purpose.2 To prevent this displace­
ment of purpose an organization should check, on a regu­
lar basis, what it is doing against what it should be 
doing. The displacement of the purpose needs to be dif­




organization has fulfilled its mission it may search for 
a new purpose, otherwise it should be abolished.
The Strategic Planning Process 
Before looking at the mission statement itself it 
is helpful to understand its place and role in the 
overall planning process. This section will define what 
the statement of mission is and is not.
Need and Analysis
The strategic planning begins with the perception 
of a need followed by a search of how to best serve this 
need. This process may be illustrated with the following 
flow-chart in figure 4:
Need











Figure 4. Strategic planning flow-chart.
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Before an organization can decide on what to do 
it needs to analyze its external environment— the market, 
the potential customers, government regulations, etc.
Then it needs to look at the resources at its disposal. 
Internal resources are research and development abilities 
(staff and facilities), finances, management 
capabilities, etc. External resources are availability 
of funding, local labor pool or employee transfers, 
materials, energy, transportation, etc. The potential 
support given or restrictions imposed by corporate 
headguarters need to be considered also.
The Statement of Mission and Philosophy
Having looked at both its possibilities and its 
potential and researched different alternatives the 
organization needs to decide on its purpose and reason 
for existence. The mission statement formulates these by 
describing the organization's long-term vision of what it 
seeks to do and the markets and customers it seeks to 
serve.1 The mission statement is the cornerstone upon 
which the organization and its management philosophies 
and objectives are constructed. But unless it is 
converted into specific actions there is a risk of it
1 Arthur A. Thompson and A. J. Strickland,
Strategy and Policy (Plano, TX: Business Publications, 
1981), 7.
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remaining just a statement of good intention and 
unrealized dreams.1
The term "statement of mission" is used 
interchangeably with the term "statement of purpose." 
Sometimes the mission statement is included in the 
statement of philosophy. This is not a sound practice as 
there is a tendency to state the mission too generally 
and vaguely.
The statement of philosophy describes the general 
theoretical framework of the organization, e.g., a 
theology of education. It states the beliefs and 
convictions of the owners and outlines the ideals and 
values to be strived for. It defines the organization's 
positions with respect to relevant ideological issues. 
Once the relationship to these key issues has been 
identified an operational base for the institution is 
created.2
Whether the statement of mission or the statement 
of philosophy is developed first, depends on the 
situation and/or the type of organization, but both 
statements are inter-related. The statement of 
philosophy is always a comprehensive theoretical
1 Dennis W. Organ and W. Clay Hammer, 
Organizational Behavior (Plano, TX: Business 
Publications, 1982), 11.
2Kevin W. Tourangeau, Strategy Management (New 
York: McGraw-Hill, 1981), 9.
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description of values. It describes which ethical 
considerations the mission is to implement. The mission 
statement on the other hand is a guide to action. It 
applies philosophy to specific situations. It is short 
and precise.
Strategy. Policy, and Evaluation
After establishing the purpose and the 
theoretical framework, administrators need to translate 
that purpose into specific goals and concrete programs. 
The statement of goals and objectives, often called 
strategy, addresses the issue of how to achieve the 
desired results. It is the blueprint for getting the 
organization where it wants to go. It is the plan for 
action.1
Policy refers to strategy implementation. It 
deals with specific ways in which organizational 
activities will be carried out. It establishes 
organizational structure, procedures and methods.2
Evaluation is an important but often overlooked 
part of planning. Without assessing the effectiveness 
and efficiency with which the purpose of the organization 
is fulfilled, the organization will soon stray from its 
mission and serve another purpose or run the risk of
1Drucker, 75.
Thompson and Strickland, 22.
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becoming obsolete. It is vital for the existence of the 
organization to evaluate its performance in regular 
intervals and make the necessary adjustments. This may 
require a change in the missions statement or a change in 
the strategy or policy.
Writing a Proper Statement of Mission 
The Content
The mission statement explains the reason for the 
existence of the organization. It provides a view of 
what activities the organization as a whole intends to 
pursue now and in the future. It says something about 
what kind of organization it is now and is to become and, 
by omission, what it is not to do and not to become. To 
be meaningful it can only be drafted after a careful and 
thorough analysis of several elements outlined below. It 
must be based on a conscious choice of alternatives 
rather than suppression of different and dissenting 
opinions.1 It must set priorities to avoid the pitfall 
of attempting to do too much. Its purpose is to be a 
guide for action and evaluation. Its focus is external 
rather than internal.2 Keeping this in mind we can now 
look at the questions that need to be answered by it.
1Drucker, 79.
Thompson and Strickland, 10.
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Areas of Consideration
There are several areas that need to be 
considered:1
1. If one is developing a new purpose for an 
existing organization, one has to honor the character­
istics of its past. Where did it come from? Why was it 
formed? What was its original purpose? How successfully 
did it meet this purpose? What did it do? How did it 
function?
2. The second consideration is the current 
preferences of its owners and management. The culture 
and ethos of the organization, its intended purpose, its 
structure, and its management style are to be looked at. 
The time horizon for its expected lifetime is of 
importance, too.2
3. Environmental considerations influence the 
mission of an organization. The environment defines the 
main opportunities and threats. What is the market? Who 
and where is the customer? What are the needs? What is 
of value to him? Which of his needs are not satisfied by 
others? What is the nature of competition and 
opposition?3
1Philip Kotler, Marketing Management (Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980), 66.
2James Brian Quinn, Strategies for Change 
(Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1980), 43ff.
3Drucker, 81.
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4. The organization's resources make certain 
projects possible and others not. The availability of 
resources and the degree of control over them should be 
analyzed.
5. To make an impact, an organization needs to 
be unique. It needs to have special competencies others 
do not have. It needs to be able to perform its 
functions better than its competitors. This needs to be 
stated in the mission statement.1
6. Very often managers overlook the importance
of people's needs, whether employee or customer, to focus 
on a "greater good." The mission statement needs to meet 
this need by stating the contribution that the 
organization intends to make to society. The questions 
are: What role does the organization plan to play in the
world? How does it intend to improve life? What value 
does its contributions have to humanity?2
7. The answer to the questions, "What is our 
businessj? Whom do we serve?" seldom has, as experience 
shows, a life expectancy of more than ten years. 
Therefore, management needs also to ask, "What will our 
business be?" It needs to look at potential future 




mission.1 Management needs to be prepared for potential 
dangers as well as opportunities. The existing on-going 
business needs to be continuously modified, extended, and 
developed.
8. The question, "What should our business be?" 
looks at the ideal and compares it with where the 
organization is now. It evaluates services and products 
asking which products should be abandoned or de- 
emphasized. This requires a systematic analysis of all 
existing services, products, processes, markets, end 
uses, and distribution channels. Concerning these 
different areas we need to ask: Are they still viable? 
Are they likely to remain viable? Do they still have 
value to the customer? Are they likely to do so in the 
future? Do they still fit the realities of the 
population and markets, of technology and economy?2
Often projects are kept alive even though they no 
longer serve the purpose of the organization, no longer 
satisfy the customer, or no longer make a superior 
contribution to society. Also, opportunities that are 
opening up, or can be created to fulfill the purpose of 
the organization, need to be recognized.3 For example, a 





meeting calculation-needs rather than producing slide- 
rules, will, at the invention of the electronic 
calculator, deemphasize, and later abandon, the 
production of slide-rules and instead get into the 
business of electronic calculators.
Three Basic Dimensions
When defining the mission it is helpful to 
establish the organizational scope along the following 
three dimensions which summarize what has been discussed 
above:1 (1) the customer groups: who is to be served and 
satisfied? (2) the customer needs: what is to be 
satisfied? (3) technologies: how are these needs to be 
satisfied? The figure below illustrates this using a 
church as an example.
The Features
It is not easy to write an effective mission 
statement. Some organizations will spend a year or two 
before they come up with a satisfactory statement. The 
following characteristics should be embodied in every 
statement of purpose.
1Philip Kotler, Marketing for Non-Profit 
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Figure 5. Three basic dimensions.
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Market-Oriented
The purpose of an organization can, as we saw 
above, be developed only by looking at the organization 
from the outside. Management must make a serious effort 
to get answers from the customer himself rather than 
attempt to read his mind.1 Theodore Levitt proposed that 
market-oriented definitions of an organization are 
superior to product, program, or technological 
definitions. His main argument is that products and 
technologies will eventually become obsolete. Basic 
market needs, however, tend to endure forever.2 A horse- 
carriage company will go out of business as soon as the 
automobile is invented, unless it defines itself as in 
the business of meeting transportation needs, not making 
horse-drawn carriages. Thus, the mission statement needs 
to be defined in terms of serving a particular type of 
market need or a particular customer group.3
Feasible
In formulating a definition of the organization, 
management should steer between being too narrow and
1Drucker, 79.
2Theodore Levitt, "Marketing Myopia," Harvard 
Business Review (July-August 1960): 55-56 as quoted by 
Philip Kotler, Marketing Management. 67.
3Philip Kotler, Principles of Marketing 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980), 74.
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being too broad.1 A definition that is too narrow may 
lead to the destruction of the company by rapid changes 
in its environment. With a definition that is too broad 
an organization might not be able to accurately assess 
potential dangers and potential opportunities. Also, a 
"mission impossible" should be avoided.2 If Robert 
Schuler wants his church to grow from 7,000 to 25,000 
members, he may discover that this is infeasible. His 
followers must believe that this goal is feasible, to 
lend their support. An institution should always reach 
high, but not so high as to produce incredulity in its 
public.
A useful approach is to move from the current 
service, product, or program to successively higher 
levels of abstraction and then decide on the next most 
realistic level of abstraction. Figure 6 below shows the 
options of a prune company. It may perceive itself as a 
dried-fruit company, as a fruit company, or ultimately as 
a food company.
Prune company 
Dried fruit company 
Fruit company 
Food company
Figure 6. Levels of abstraction.







Alternatively, it may see itself as a laxative 
company or a pharmaceutical company.1 Each broadening 
step opens new opportunities but may also lead the 
company into unrealistic business ventures beyond its 
capabilities. Defining the prune company as a fruit 
company or as a pharmaceutical company has distinct 
consequences for its research, marketing, and self-image. 
Depending on its resources and its marketing opportun­
ities, one or the other definition may not be feasible.
Specific
There is a temptation to write the mission 
statement mainly for public relations purposes.2 Such 
statements are often elaborate, covering broad issues. 
They should be precise, but in reality they are often an 
open invitation for administrators to take off into many 
different directions.3 Most tend to be vague, lacking 
specific guidelines that will enable management to 
develop sharply focused, result-oriented objectives, 
strategies and policies and to choose between alternative 
courses of action.4
^otler, Principles of Marketing. 75.
2Ibid.
3Quinn, 85.
4Thompson and Strickland, 9.
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Motivating
The individual member of an organization 
identifies himself with the goals of the organization to 
the extent that they appear to him to have a social 
purpose.1 Employees have the need to feel that their 
work is significant and that they are making a 
contribution to people's lives.2 This enables workers to 
develop an identity larger than themselves, to 
participate in greater challenges, and to influence or 
seek rewards they could not achieve alone.3 If employees 
can identify in such a way with their organization they 
will be more effective and loyal.4 Sales, profits, and 
market leaderships are not very inspiring to people.
These objectives should be the result of the 
organization's successful pursuit of its mission, not the 
mission itself. Whether an exporter of fertilizer 
describes his mission as becoming the market leader, or, 
as fighting hunger in the world, it will have a 
tremendous impact on how employees and customers will 
relate to the company.
1J. Galbraith, "The Goals of an Industrial 
System," quoted in Business Strategy, ed. H. Igor Ansoff, 
(Baltimore, MD: Penguin Books, 1972), 213.
2Kotler, Principles of Marketing. 75.
3Quinn, 73.
4Robert Schwab, class notes from the courses 
Organizational Behavior and Personnel Management Seminar.
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Distinctive
The mission statement must be general enough to 
achieve as widespread a support as possible. But it must 
also clearly indicate what distinguishes this organiza­
tion from any other organization.1 People take pride in 
belonging to an institution that "does it differently" or 
"does it better." By developing a distinctive mission 
and personality, an organization stands out and attracts 
a more loyal group of members and customers.2
Conclusion
Different Approaches to Developing 
a Mission Statement
There are different approaches to developing 
mission statements.3 The ideal is to arrive at goal 
consensus through democratic discussions or grass-root 
proposals, but its limits are that it is very time 
consuming, expensive and inefficient. However, it builds 
stronger consensus and higher commitment and boosts 
morale.
A second approach is to let concepts for the 
mission statement emerge step-by-step from an iterative 
process in which the organization probes the future,
1Thompson and Strickland, 7.




experiments, and learns from a series of partial commit­
ments rather than through global formulations.1 In other 
words, a series of individual, logical, and sometimes 
disruptive decisions interact to create a new under­
standing. This process may take several years in order 
to arrive at a final mission statement.
A pragmatic compromise between these two 
approaches is for top management to provide a framework 
of broad concepts. The lower levels are then encouraged 
to make proposals that respond to those concepts. Before 
the proposals reach final approval, a series of personal 
discussions, intermediate reviews and staff meetings 
direct them toward what will be acceptable within the 
given framework.2 This approach works well for routine 
modifications but it discourages significant changes.
Managing Change
Developing a mission statement means introducing 
new and different ideas about operations. While some 
groups within the company will benefit by the new 
objectives others will realize a net loss.3 For the
1Ibid., 58.
2Ibid., 87.
3Engstrom and Dayton describe the process of 
change, even that of positive change, as always 
containing an element of loss. Ted W. Engstrom and 
Edward R. Dayton, "The Anguish of Change," Christian 
Leadership Letter (February 1982): 1-3.
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latter, change may mean unpleasant tasks, reduction of 
power and status, financial loss, etc. This will create 
feelings of insecurity, anxiety, doubt, confusion, even 
rebelliousness. Thus resistance should be expected.1
The administrator trying to implement change 
needs to be aware of the dynamics involved. Overcoming 
resistence is necessary. But it is not sufficient if the 
change is to succeed. The resisters need to become 
supporters. While preparing for the transition, 
strategies should be included that will take into 
consideration the concerns of the employees, thus 
minimizing stress.
10rgan and Hammer, 475-476.
PART II





Having decided on the theme for this project as 
"Developing a Mission Statement in a Church-owned 
Factory," several people were approached in order to 
establish possibilities for conducting the project. Mr. 
Amelung, treasurer of the Euro-Africa Division of 
Seventh-day Adventists (Bern, Switzerland) and 
chairperson of the board of trustees of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH, was interested in the issues 
involved in the project. He opened the way at the DE- 
VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. Mr. Makowski, the general 
manager of this company, also favored the project.
The next step was to develop the proposal. It 
was felt that not only the academic requirements should 
be met but that the specific needs of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH should also be considered. Thus the 
preliminary proposal was submitted to the members of the 
doctoral committee as well as to Mr. Amelung and Mr. 
Makowski. As the project would have consequences for the
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company, Mr. Makowski asked that the department heads be 
included in the decision on whether and how the project 
could be carried out.
Presenting the Project
The department heads of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH meet on a weekly basis to coordinate 
and decide on the company's business. At such a meeting 
on November 26, 1986 the project was introduced.
First, the material described in chapter 6 was 
presented. The advantages to the company in having a 
mission statement were explained.• This was illustrated 
by some examples. Next, the objectives of the project 
were discussed. It was pointed out that the mission 
statement would have to satisfy both the theological and 
ideological objectives of the SDA church and the economic 
requirements of a free market enterprise. Third, the 
limits of this project were stated. It was explained 
that the project would end with the writing of the 
mission statement and the development of goals and 
objectives. The implementation would have to be done by 
the company. Fourth, some potential risks or threats 
that could arise during the process were discussed.
Fifth, a plan for conducting the project was proposed.
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The Plan
The following program for implementing the 
project was presented:
A group will be selected to develop the mission 
statement. Management will be represented by Mr. 
Makowski and the department heads, which was all 
together eight people. The workers will be 
represented by their shop stewards.
The group will meet six times. The dates will be 
arranged with the group. The meetings will last 
about an hour. There will be short lectures 
concerning the topics. On most occasions the 
discussion will be done in small groups.
During the first two meetings the theological and 
historical mandates will be discussed and analyzed 
concerning their validity for the present situation. 
Surveys to determine the needs and expectations of 
the different constituencies of the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH will be conducted in 
collaboration with the sales department. The results 
of these and additional correspondence will be 
presented and discussed at the third meeting. At the 
fourth meeting the statement of mission will be 
formulated. The following two meetings will be used 
to prioritize goals and derive concrete objectives.
The results are to be presented to the whole work 
force at a special meeting. The details for this 
will be decided towards the end of the project.
The reaction towards the project was favorable. 
The need for a principal objective was seen. The 
following discussion centered on the proposed plan and a 
number of suggestions were made. There was some 
disagreement as to what depth the project should be done. 
Some felt that the mission statement should be developed 
and implemented more thoroughly than proposed. Others 
felt that the company was not ready for this and would 
need more time. Some suggested that this project be done 
as a "Sandkastenspiel." They were in favor of creating
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awareness for this issue, but they did not want the 
company to be restricted by a mission statement, at least 
not at this point of its development. Finally it was 
voted to do the project as proposed.
Connected to this was my suggestion to include 
the representatives of the work force. If there should 
be any success in implementing the mission statement, a 
wide support would be needed especially by the employees 
and workers. This issue was discussed. As no agreement 
could be reached the decision was deferred for another 
meeting of the department heads.
The suggestions from the different parties were 
incorporated into the proposal. The final draft of the 
proposal was then presented to the Doctor of Ministry 
committee for final approval.
Mr. Makowski agreed on 19 January 1987 that the 
group could meet on the following dates: 30 January, 13 
February, 6 and 27 March, 24 April, and 8 May. A week 
later I received a note from Mr. Makowski stating that 
for the time being the representatives of the work-force 
would not be included in this process.
CHAPTER VIII
ANALYZING PAST MANDATES AND PRESENT EXPECTATIONS
First Meeting: Overview— Understanding the 
Historical and Theological Mandate
Lecture
The objective of the first meeting, on 30 January 
1987, was to get acquainted with the historical roots of 
the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH. The development and 
success both of the health-reform movement among the 
Seventh-day Adventists in North America and the Battle 
Creek Sanitarium were described. Then the events leading 
to the founding of the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH were 
explained and its growth up to the present was depicted. 
Emphasis was placed on why the factory was founded and on 
how its purpose was perceived and presented throughout 
the decades. The materials were presented as described 
in chapters 2 and 3. Old documents and photographs from 
the archive of the factory were shown.
Group Interaction
At this meeting the discussion was restricted to 
clarifying questions and responses. The validity of the 
original purpose was to be discussed at the next meeting.
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Second Meeting: Applying the Mandate 
Lecture
The second meeting took place on 13 February 
1987. In order to make the discussion more meaningful, 
the different requirements for writing a mission 
statement were explained. To better understand the 
motives for founding the health-food factory, the views 
of Ellen G. White on this subject were presented. Then 
the specific reasons for founding the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH were repeated in summary form. These 
materials were presented as described in chapters 6, 4, 
and 2 respectively.
Group Interaction
For the discussion there were twenty-five minutes 
available. As the group consisted of only eight 
participants, it was suggested that the group not be 
split. The objective for this meeting was to discuss the 
relevancy of the original and past purposes. It was to 
be decided which of those purposes could still be applied 
to the present situation. To start the discussion four 
questions were posed:
1. Is the same mission as in 1899 still in force
today?
2. Give reasons! How did it change? Why?
3. Is the change appropriate?
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4. Which part of the original purpose is today 
still or no longer valid?
In the discussion, answers were already given to 
the first three questions and the participants were 
challenged to critically evaluate the interpretations of 
the past developments. A general consensus, accepting 
the presented answers, was reached. Then the group 
addressed the fourth question.
In the past, the major purpose of the factory has 
always been the production and distribution of health- 
foods. Though during the last three decades some other 
foods were manufactured, the group members felt that the 
original purpose to produce health foods would still be 
the major objective for the present.
Another major purpose was the financial support 
of the college that, like the factory, belonged to the 
DEUTSCHER VEREIN FUR GESUNDHEITSPFLEGE FRIEDENSAU. Over 
time, the ownership changed several times, which resulted 
in no obligation to support the college in the present. 
The different organizations holding the factory were all 
entities of the Seventh-day Adventist Church, therefore 
the participants argued, there should be some financial 
support for the Seventh-day Adventist Church in general.
The factory was originally to supply work 
opportunities for the students of the college, but having 
moved away from that compound in 1915, this is no longer
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possible. A moral obligation was felt by the group, 
though, in cases of need, to give work to Seventh-day 
Adventists.
Third Meeting; Clarifying the Needs 
of the Different Environments
Three surveys were designed to uncover the needs 
and expectations of the major environments of the DE-VAU- 
GE GESUNDKOSTWERK. The description of these surveys is 
given in chapter 5. Two days before the third meeting, 
on 13 March 1987, the results of the survey to the 
health-food stores were handed out to the department 
heads so they could familiarize themselves with it. At 
that time a short explanation was given to clarify the 
objective for the meeting. The results of the other two 
surveys were not handed out as it was thought to be too 
much material for one meeting.
Lecture
As the materials had already been read by the 
participants, only a summary of the findings was given.
It was emphasized that as the number of respondents was 
rather low, therefore the results of the survey should be 
handled with some care. Further it was pointed out that 
this survey gives much more information than is necessary 
for developing a mission statement. An attempt was made 
to highlight those areas that should be considered here.
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The materials presented can be found in Appendix A 
through D and in chapter 5. During the presentation, 
room was given for clarifying guestions and comments.
Group Interaction
The objective of the discussion was to gain an 
understanding of the needs and expectations of the 
health-food stores, especially in relation to the DE-VAU- 
GE GESUNDKOSTWERK GMBH. Two questions were given to the 
participants:
1. What are the three most important 
expectations of the health-food stores towards the DE- 
VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH? Justify.
2. Can these expectations be met? Which ones?
Why?
During the discussion three clusters of needs 
were developed. The group felt these to be basic and the 
results of the survey formed the starting platform. 
Additional information was given by the people from the 
sales department and others who are in constant contact 
with the customers. Their experience proved to be very 
helpful.
The first area of concern was the crisis of 
credibility of the health-food stores.1 Increasingly the
1After several decades of relaxed standards the 
health-food stores are increasingly receiving competition 
by so-called "Griine Laden." The owners of these new 
stores tend to be actively involved in environmental
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stores are pressing the manufacturers to adhere to the 
standards of the NEUFORM, the guild of health-food 
stores. They are asking that the products conform to 
those quality standards. Also, they are expecting 
support in advertising, in the area of public relations, 
and in regaining the confidence of the consumer.
The second area of need that was perceived was 
the relationship between the price and the quality of the 
products and the service. The survey indicated that 
almost half of the respondents consider the prices to be 
too high. The health-food stores are concerned that 
their sales will drop if the prices are not brought down.
The third major concern that was felt is the 
need for better service. The health-food stores seem 
to have a much greater need for information and 
communication than was assumed. There is a strong call
movements. They adhere to a holistic concept of health. 
Their products are selected strictly according to these 
ideals. Though the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH would 
be willing to do business with these stores, the company 
is restricted by a long standing agreement with the 
NEUFORM, the guild in which almost all of the health-food 
stores are organized. This contract specifies that the 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH may not sell any products 
that it is producing for the NEUFORM health-food stores 
to any other store. This would imply that totally 
different products would have to be produced for the 
"Grune Laden." This is economically not feasible as the 
total sales of the "Grime Laden" is comparatively small. 
Thus the fate of the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH is 
closely connected with the economic well-being of the 
NEUFORM health-food stores. Yet the influence of the 
"Grime Laden" is big enough to put some pressure on the 
NEUFORM stores as the general population is wondering 
about the sincerity of these stores.
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for more regular visits by the sales representatives and 
also more advertising and support in public relations.
There was general agreement that the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK GMBH should help to meet the needs in 
these areas, but the resources of the company were seen 
as being limited. At this point a number of suggestions 
were made as to how some of these expectations could be 
met. It became obvious that especially the support for 
public relations, and the request for educating the 
general population about the need for healthful living, 
could not be handled alone.
Naturally, the members of the group were more 
concerned with concrete steps to meet those needs than an 
overall philosophy. The discussion needed to be 
redirected on several occasions towards the objective for 
this meeting. This situation had been anticipated and 
the following exercise was planned to help clarify the 
issue.
The group was asked to formulate a "trial mission 
statement" based only on the foregoing discussion. The 
immensity of the needs and threats were so overwhelming 
that a participant responded spontaneously, "We want to 
survive." This was quickly changed to, "We want to 
survive healthy." Then somebody suggested, "We want to 
be a leader." And another said, "GranoVita is the best
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partner for health food." Further suggestions were 
concerned with profit and sales.
The verbalized statements indicate that the 
intent of a mission statement has not been understood by 
the group. The difference between a statement of mission 
and a statement of goals and objectives was not grasped. 
It became obvious that not enough time and effort had 
been spent explaining the concern of a mission statement. 
This issue would have to be addressed again at the next 
meeting.
The session was closed with a short comment.
With a few sentences it was attempted to show the 
difference of what could be an overall goal and what 
should be a means to reach it. The participants were 
reguested to continue thinking about how the willingness 
to meet the needs of the health-food stores could be 
formulated in a short statement.
CHAPTER IX
DEVELOPING A MISSION STATEMENT
Fourth Meeting: Preparing to Write 
a Statement of Mission
A Change of Plan
Changed Interests
Several comments need to be made concerning the 
preparation for this meeting. First, because of an 
unexpected business trip that called me away for several 
weeks, the fourth meeting could not take place as 
scheduled.
Second, on the first day back at work, 27 April, 
Mr. Makowski called me into his office. He explained 
that there would be a change of personnel on 4 May which 
would affect the composition of the group that had been 
working on this project.1 He announced that the project 
had to be finished by 30 April; the remaining meetings
1For reasons not fully known to the author, the 
management had within a short period of time decided to 
restructure the company and add a second vice-president. 
He was not a member of the Seventh-day Adventist Church, 
as the other participants were, and not having been 
involved in the process of the project, he would not 
share the same convictions concerning the purpose of the 




were to be held on Wednesday, 29 April, and on Thursday, 
30 April.
I requested another meeting with Mr. Makowski.
It took place right after the meeting with the department 
heads on 29 April. Also present was Mr. Boettge, the 
vice-president of the company. I raised the question 
concerning when the results of the project could be 
presented to the workforce. Mr. Makowski felt very 
strongly that several months were still needed for 
developing a satisfactory statement of goals and 
objectives. He considered it to be unwise to make any 
announcements until everything had been finalized. 
Furthermore, Mr. Makowski had decided that this process 
should be continued at a later point in time. My work 
would be restricted to whatever could be achieved during 
the meeting on 30 April.
The original plan had included the development of 
a statement of goals and objectives and its promotion 
among the workforce. Due to the changes in expectations 
of the management at DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK towards the 
project, this part of the project could no longer be 
done. I had expected that the tension revolving around 
the objectives of the factory as a free-market enterprise 
and the expectations of the Seventh-day Adventist Church 
as the owner would become visible in the process of 
developing the statement of goals and objectives. I had
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hoped that in this project a way could have been found to 
blend them in a constructive way.
A New Outline
Because of these developments, the plan for the 
next meeting was changed. I had planned to hand out the 
results of the surveys among the pastors of the Seventh- 
day Adventist Church and among the local DVG associations 
along with some exercises one week prior to the next 
meeting. It had been intended that the group members 
work through these materials prior to the discussion in 
order to speed up the process at the meetings. Now only 
one day was left for the participants to work through 
these materials, which caused some complaining.
The outline for the fourth meeting was changed. 
Now the first forty minutes were to be used to summarize 
the expectations from the different environments. Thirty 
minutes were allotted for selecting those needs that the 
company would want to meet. This was to be done in 
several steps as outlined in the handout (Appendix F).
The remaining twenty minutes were to be used for 
explaining the content and structure of a mission 
statement and, time permitting, for trying some 
formulations.
In order to have a platform for the discussion, 
the participants were asked to think overnight about a 
possible mission statement. To encourage this, each
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group member was to hand in a proposal.
The new plan for the fifth meeting was to spend 
fifty minutes developing and writing a statement of 
mission. During the remaining forty minutes, some 
overall goals were to be formulated.
Understanding and Summarizing the Needs and
Expectations of the Different Environments
The Surveys
1. The survey to the health-food stores. The 
survey was already discussed and evaluated during the 
last meeting. I gave a short summary listing the three 
major concerns that were extracted. The group still felt 
comfortable with them.
2. The surveys to the "owners.11 The results of 
the surveys to the pastors and the local DVG associations 
had been handed out together with a question and answer 
sheet that the group members were to work through prior 
to the meeting. Thus only a short introduction was given 
based on the material presented in chapter 5.
The participants were then asked to state the 
conclusions they had arrived at by working through the 
material. Most of the answers were similar. As the 
participants had clarified the issues in their minds, it 
was possible to concentrate on those issues that the 
members felt should and could be met by the company.
Thus the objectives of the first and second section of
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the outline could be developed simultaneously. A 
consensus was reached quickly.
Though I tried to keep the discussion of the two 
surveys separated, comparisons were made constantly as 
the findings had been so similar. The following 
conclusions were drawn: (1) the request for cheaper and 
healthier products was seen as the major need by the 
pastors; (2) there was also a strong need for more 
information about the company, its work, and its 
products; (3) and support was requested in the form of 
educational materials for health outreach. In this 
context, the need was expressed that the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK may be a means of creating a positive 
image of the church in the general population.
3. The survey to the DVG associations. All were 
in agreement that the greatest need in this area is 
support for the various activities, and especially 
materials for information and education about a healthy 
diet and lifestyle. It was felt that the company should 
also help with product samples, especially at fairs.
Some pointed out that there should be financial 
restrictions as the company itself has restricted means.
A second area of concern was seen in the need for 
communication. There is a need for receiving information 
from and about the company. The local associations feel 
that they are able and would also like to make a
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contribution to the company, especially in the area of 
product development. Further they, too, feel that the 
DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK should state who its owners are 
and thus create a positive image of the Seventh-day 
Adventist Church.
4. Questionnaire to members of the board. The 
written responses of two of the members of the board of 
directors were discussed. The parts of the letters 
relevant to this meeting had been photocopied and were 
distributed prior to the meeting. I gave a short summary 
of these responses and pointed to the different approach 
that was being taken. (See chapter 5 for details on 
this.) While so far the whole group had been 
participating in the discussion, many remained quiet on 
this point. Mr. Makowski explained that the church was 
increasingly putting pressure on the company to become 
more actively involved, even to become the center for the 
health outreach of the church in Germany. It was felt 
that this would mainly require finances and personnel for 
educational programs and creating support materials like 
info-flyers, etc. Though this was not seen as the task 
of the company there was an agreement that one should 
comply to this request, especially since the company 
already has some of the resources required for these 
activities. Somebody suggested that this aspect should 
be included in the mission statement.
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Summary
From the above needs and expectations the 
following abstract was formed. The first and primary 
task was seen as improving product quality. The products 
should conform more with the expectations of both the 
"Neuform" health reform movement in Germany as well as 
the concepts of Seventh-day Adventist philosophy.
Several suggestions were made on how this could be done.
The second area was seen in the responsibility to 
inform. It was acknowledged by several participants that 
during the last decade the company had concentrated on 
internal growth and had not done much to inform the 
public about itself, what its goings on were, or its 
goals. There was some training of sales personnel, some 
product information was printed, but nobody had really 
been aware of how great the need of the health-food 
stores and the other groups was for more information. 
There was a consensus that more should be done in this 
area, but also that more should be contributed towards 
educating the general public towards a healthier 
lifestyle.
After this had been settled I gave a short review 
of the historical mandate. The original purpose was read 
and its development through the decades was outlined.
The group was then reminded of the theological 
mandate as perceived by the Seventh-day Adventist church.
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The expectations that Ellen G. White had towards 
Adventist health-food factories were pointed out.
The group had now settled which needs it wanted 
and would be able to fulfill. The mission statements of 
the past had been recapitulated and the next step would 
be to decide on the precise mission of the company for 
the future and to formulate it.
Developing the Statement of Mission
Review
A handout had been prepared that outlined the 
content and features of a mission statement. I pointed 
out the difference between a statement of philosophy, a 
statement of mission, and a statement of goals and 
objectives. An example was added to illustrate the 
point.
Group Discussion
The floor was opened for discussion. At this 
point Mr. Makowski presented a two-page paper containing 
a mission statement and statement of objectives that he 
had developed. It was read and Mr. Makowski suggested 
that the paper be discussed, but the group was hesitant 
to speak. Only a few semantic changes were suggested.
I raised the question that if this mission 
statement, though the result of many months of thinking, 
might in its first part be interpreted by the neutral
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reader as coming from a selfish motive. Mr. Makowski 
suggested that the group should attempt to formulate an 
ideal mission that would indicate a concern of the 
company for the general good. The mission would need to 
be a goal the employees could identify with and that 
customers would respect, but all that could be achieved 
was to change the suggested statement to "Partner fur 
natiirliche Ernahrung und Lebensweise."
Because of this development, I pointed out that 
for the process of developing a satisfactory and 
meaningful statement it would be necessary that different 
ideas are allowed to be proposed. For the statement to 
be effective it has to be supported and owned by more 
people than the management.
The meeting was concluded by repeating the 
features of a mission statement and it was emphasized 
that it would have to be appealing. The participants 
were asked to think about this and to come up with their 
own suggestions. They were asked to hand in their 
suggestions prior to the next meeting so they could all 
be typed on an extra sheet of paper. I felt that by 
giving them the opportunity to remain anonymous they 
might have the courage to present divergent ideas.
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Fifth Meeting: Writing the 
Statement of Mission
Formulating the Mission Statement
Four people handed in their suggestions for a 
mission statement. They were typed on a separate sheet 
(Appendix G), photocopied and handed out at the meeting 
on 30 April.
The objective of the meeting was first explained. 
Briefly it was pointed out what constitutes a mission 
statement and then the four new suggestions were read and 
discussed. Several recommendations were made how this or 
that sentence in the different statements could be 
improved, but most changes referred to replacing a word 
or a phrase.
Based on Mr. Makowski's suggestion, a consensus 
was reached that the mission statement should list two 
areas of intent: (1) the production and sales of health- 
products; and (2) providing information and training 
concerning healthful living. There was some discussion 
on the sentence that would have to precede this list of 
intent. An agreement was reached that the SDA philosophy 
of health should be clearly referred to by including all 
spheres of man in the statement; the physical, the 
mental, and the spiritual.
There was a concern that the DE-VAU-GE 
GESUNDKOSTWERK'S contribution towards this goal would be 
too encompassing. Most participants felt that clear
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parameters would have to be set. The suggestion, not to
speak of health-products but to list the major lines that
the company is actually dealing with, was accepted.
Concerning the providing of information and training it
was argued that since some of this is already taking
place, it should not be expressed in the form of an
intent but as a statement of fact. Thus the whole
statement of mission reads,
"We advocate a philosophy of life which has as its 
objective the furtherance of physical, mental, and 
spiritual health.
On this basis we offer:
Foods for natural nutrition, 
natural medicines, 
natural toilet requisites, and 
other means for health.
Moreover we lead by appropriate information and 
training to a natural way of life."1
Considering the restrictions of time and
potential for involvement, this statement of mission
constitutes a satisfactory and strong basis for further
development. It still needs some refinement in thought
and language. The group felt that after the management
following is the German wording of the statement 
of mission: "Wir vertreten eine Lebensphilosophie, die 
es zum Ziel hat, eine korperliche, geistige und seelische 
Gesundheit zu fordern.
Auf dieser Basis bieten wir an:
Lebensmittel fur die Vollwerternahrung, 
Naturarzneimittel, 
natiirliche Korperpflegemittel und 
sonstige Gesundheitsmittel.
Daruber hinaus ftihren wir durch geeignete Aufklarung 
und Schulung zu einer naturlichen Lebensweise hin."
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has finished the statement of goals and objectives, a 
public relations man should be asked to help formulate 
these statements in an attractive way.
Reflecting on the meeting, I became aware that 
several participants expressed the desire that the 
statement contain a reference to the belief system of the 
Seventh-day Adventist Church. This was expressed by 
including the phrase, "We advocate a philosophy of 
life. . . . "  It was felt that this phrase would raise 
questions and the hope was expressed that people might be 
led to further inquiry into the philosophy. It was 
suggested that a statement of philosophy should be 
written that would precede this statement spelling out in 
more detail what this "philosophy of life" entails.
Nobody suggested that the owner's name be stated. 
There was no discussion on the need to identify the 
owner, although at the meeting when the survey to the 
health-food stores was discussed, some group members felt 
that the store owners should be better informed on what 
the company stands for and whom it represents. Also, the 
pastors and the DVG associations had asked that the DE- 
VAU-GE GESUNDKOSTWERK would state that it belongs to the 
Seventh-day Adventist Church in order that the public 
image of the church would be improved.
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Some Goals
The remaining twenty minutes were used to 
brainstorm on how this statement of mission could be 
implemented. Mr. Makowski informed the group that he had 
asked an outside consultant to develop a statement of 
goals and objectives. He proceeded to read from that 
paper.
The following discussion brought to light several 
of the concerns that group members felt would need to be 
solved in order to be able to fulfill the mission. A 
strong need was felt for the development of a corporate 
image. Repeatedly it was expressed that the company 
should strive for market leadership. On this point, it 
was argued that Christians should be the heads and not 
the tails. Somebody suggested that the company should 
shift from being product-centered to customer- and 
market-oriented. More flexibility and a faster reaction 
to market changes would be needed and product guality was 
seen as an essential pre-requisite. It was felt that the 
structure of the company would need to be overhauled, and 
the organization streamlined. The working climate and 
the motivation of the workers would need to be improved.
It was interesting to note that profit did not 
seem to be a major concern to the participants. It was 
not clear if they refrained from discussing this area 
because it might be seen as a negative goal or because
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they were much more concerned with some of the other 
issues.
The session was ended with the feeling that the 
first step had been taken towards clarifying and 
formulating the purpose of the company and specifying the 
goals and objectives. The participants were aware that 
much more detailed studies would be necessary to complete
this task.
CHAPTER X
EVALUATING THE PROJECT AND ITS RESULTS
The objective of this project was to develop a 
statement of mission that could be shared by the whole 
workforce and to derive clear goals and objectives from 
it. As explained above, this objective was reached only 
partially. This involved different contributing factors.
Evaluating the Implementation 
of the Project
To evaluate the meetings, I thought about tape 
recording the discussions. The advantage would be that 
the comments, as well as the leadership style, could be 
analyzed thoroughly. On the other hand, the participants 
might be inhibited to express themselves. At the 
preliminary meeting I suggested the tape recording, 
promising confidentiality. Since some objected strongly 
this method was dropped.
The participants were asked to fill in an 
evaluation form after each meeting. The form was to be 
handed in to the secretary of Mr. Makowski through the 
internal mail system. Thus anonymity was warranted. At 
first, they were reluctant to hand in the form, but after
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the second meeting everybody present filled it in.
The form is made up of two parts.1 In the first 
one the participant is to rate on a scale from one to six 
(one being the best), the content and the method of the 
lecture and the discussion as well as the leadership 
style. The second part permits individual responses to 
the personal reaction to the topic and the group work.
It asks the participants to list the perceived strengths 
and weaknesses and gives space to make general comments.
The lecture is consistently rated better than the 
work in the group. The average for all five meetings 
gives the content of the lecture a 1.9, and the method of 
the lecture a 2.2, while the content of the group 
discussions is rated at 2.7 and the method at 2.8. It is 
interesting to note that the best lecture ratings are 
given for the first two meetings. The topics at those 
meetings were the historical and theological mandate.
From the written comments given on the second part of the 
form these topics seem to have been the least 
controversial. Most participants felt strengthened in 
their own convictions and some wanted the lectures 
published.
The third lecture receives the worst rating 
(2.2). This was the talk about the survey to the health-
1See Appendix H for the form, its translation, 
and the responses. Here only a summary will be given.
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food stores. The survey itself was controversial. It 
was the first systematic market research conducted at the 
company. Though it was done in collaboration with the 
sales department, some of the original objections 
surfaced again at this meeting. This indicated that 
during the process of the preparation of the surveys, not 
enough time had been spent in consolidating the different 
interests.
The fourth and fifth lecture received better 
ratings again. Overall the lectures were appreciated 
because of the kind of information that was made 
available and the way it was presented.
The group discussions received the worst rating 
at the first meeting and then became better. The overall 
feedback was that the work in the group was well- 
prepared, and especially well-guided and effective. Yet 
during all the meetings there seemed to prevail a feeling 
of frustration. There was not enough time for the 
lectures or the discussions. The one complaint that was 
mentioned at each meeting was that there was too much 
information for too short a time. The participants felt 
overwhelmed by the amount of information given. They did 
not have enough time to internalize and digest it. Thus 
some felt lost at some points during the discussions.
The group members also did not have enough time 
to do the exercises thoroughly that were handed out and
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therefore were not very well-prepared for the work in the 
group.
During the meetings the participants sometimes 
had a hard time concentrating. It would have been better 
if these meetings were conducted at a weekend retreat.
If they had been away from the daily routine, they 
probably would have been more open to deal with the 
subject. There would have been more time for interaction 
and reflection in order to deal with the questions, vent 
their feelings, and work through disagreements.
The meetings were conducted in Mr. Makowski's 
office where all the business meetings take place. 
Everybody had his assigned place at the table with the 
manager presiding. This environment has definite 
connotations to the hierarchy and dependencies. The 
manager automatically has a "home-field advantage." A 
neutral environment would have been more conducive to 
free and uninhibited contributions.
The discussion was often dwarfed or stopped by 
the intervention of Mr. Makowski. He stated his opinion 
clearly at the outset of the group work. After that, 
hardly anybody dared to voice divergent ideas. I was not 
able to counteract this successfully. Verbal requests 
during the group interactions allowing others to voice 
their opinion were, at first, neglected. Participants 
were even cut off on several occasions. After the
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meetings for the project, the department heads remained 
for their regular business meeting. Mr. Makowski used 
these occasions to influence the direction of the 
project. Some participants stated that they felt 
pressured.
Some of the department heads wanted to use the 
project to gain more influence on the direction the 
company was developing. They voiced a strong concern 
that the company had lost sight of its original purpose 
and should go back to producing only health-foods 
according to E. G. White's specifications. It was not 
clear to me if this was a sincere conviction or a means 
to gain more power.
Up to this point I had not realized the strength 
of these convictions and their impact on the project.
The project was about to become a victim of an internal 
power struggle, each side using the project for its own 
hidden agenda.
I tried to solve this problem through a personal 
conversation with Mr. Makowski, but as an employee I felt 
dependent and not free to restrict Mr. Makowski as much 
as would have been necessary. I was also not able to 
overcome Mr. Makowski's fear of not being in control. It 
was this fear that eventually stopped the project midway. 
I should have anticipated this problem and developed a 
strategy to prevent the situation.
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Originally, it was planned that the participants 
at these meetings would evaluate the project after one 
year. This was not possible. First, for various reasons 
the management was not interested that this would take 
place. Second, in the meantime, four of the original 
eight participants had left the company and moved away.
Assessing the Achievements and Failures 
Assessing the Achievements
Even though the project could not be completed, 
it may be seen as a success. The participants, including 
management, became aware of the purpose and the 
advantages of a mission statement.1
The department heads responded very favorably to 
the project. Most of them had joined the company with 
the idea of working for an idealistic goal. With time 
they had become disillusioned because they felt the 
health principles had been sacrificed for material gains 
such as higher sales. The project gave them the hope 
that this development might be reversed. They again 
needed a satisfying purpose for their work.
The first three meetings started a process that 
encouraged the department heads to develop, in a limited, 
but for the company an unprecedented way, independent
1When I conferred with Mr. Makowski concerning 
the follow-up meeting, he learned that a contract had 
been signed with an outside consultant to develop a 
mission statement.
163
ideas about the mission and objective of the company.
Some got very involved and studied the history and the 
original purpose thoroughly. They started to incorporate 
their awareness into their actions right from the 
beginning of the project. The production manager started 
to implement some of the new found knowledge by starting 
to change some of the recipes. The sales manager 
increased the communication with the health-food stores. 
The manager for receivables changed the criteria for the 
raw materials. When the project was stopped some of 
these people were so disappointed that they decided to 
leave the company.
Even though the project never got announced to 
the workforce, word spread that the company would go back 
to its original mission. This created excitement as many 
of these people had come to work for the company, 
accepting lower wages because they wanted to help in 
making health-foods available and affordable. Many 
workers addressed me, talking about their hopes and their 
pride at working for such a company.
Not only the need for a mission statement was 
understood; but the project raised the awareness for the 
different markets and their needs. So far all planning 
was product-oriented. Now there developed an interest to 
find out who the customers are and what needs they have.
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Assessing the Failures
The project failed in the sense that it was not 
finished. The project itself posed a threat to the 
objectives of Mr. Makowski. Though he verbally supported 
the original purpose of the company, his real goal was to 
make the DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH the largest 
health-food factory in Europe. Quality or SDA health- 
principles were not rejected but became secondary to 
sales.
I tried to convince Mr. Makowski that sticking to 
the SDA health-principles did not necessarily pose a 
threat to achieving market leadership, but would rather 
support such an effort. It was too late; some of the 
department heads had started to act independently and of 
course, Mr. Makowski could not tolerate this.
I had hoped that this problem could be dealt with 
differently, but Mr. Makowski's decision was final.
Conclusion
Overall the project was a success. The awareness 
of the need for a clear and concise purpose was raised. 
Though I was not able to do the second step of the 
project, the company continued the project later. Other 
church entities, such as the radio-work in Germany, 
inquired about this project and began developing their 
own statements of mission.
Having gone through this process, I have learned
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what has worked well and what has not. I have become 
aware of my own strengths and weaknesses. This 
experience taught me what could increase the effective­
ness and what needs to be done to safeguard the process 
of such a project.
A P P E N D I C E S
APPENDIX A




SURVEY FOR THE HEALTH-FOOD STORES
I. DIE UMFRAGE
Wolfgang Wi tz ig  13. Januar  1987
Elba 4c,  2126 A d en d o r f
Sehr  g e e h r t e  Damen und Herren!
Im R a h m e n  m e i n e r  D i s s e r t a t i o n  a r b e i t e  ich zur  Zei t  an einem P r o j e k t ,  
mi t  d e r  Auf g a b e n s t e l l u n g  bei der  D E - V A U - G E  Gesundkos t werk  GmbH, in 
Z u s a m m e  n a r b e i  t mi t  d e r  G e s c h a  f t s l  ei  t ung  , d i e  Z i e l f u n k t i o n  fur  den  
B e t r i e b  n e u  zu  f o r m u l i e r e n .  Urn d i e s  tun zu k o n n e n ,  s a mm l e  i ch  
I n f o r m a t i o n e n  u b e r  d i e  E r w a r t u n g e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  l n t e r e s s e n s -  
g r u p p e n  (wie z . B .  K u n d e n ,  Arbei  t ne hmer )  des  D E - V A U - G E  G e s un d k o s t -  
w e r k e s .  D i e s e  B e d u r f n i s s e  m u s s e n  b e k a n n t  s e i n ,  d a m i t  man be i m 
D E - V A U - G E  G e s u n d k o s t w e r k  in d e r  L a g e  i s t  r e e l l  zu e n t s c h e i d e n ,  
welche  man davon erf i i l len kann .
Mein Anl i egen  i s t ,  e i ne  Liste von s o l c h e n  Er war t unge n  zu sammeln.  Sie 
soi l  a l s  e i n e  d e r  A r b e i  t s g r u n d l a g e n  fur die  A b t e i l un g s l e i t e r be s p r ec h u n g  
beim D E - V A U - G E  Gesundkos t werk  d i e n e n .  Ich wurde mich f r euen ,  wenn 
S i e  mi r  d a b e i  b e h i l f l i c h  s e i n  k o n n t e n  und mi r  n a c h s t e h e n d e  F r a g e n  
bean t wor t en  wiirden.
Ich  v e r s i c h e r e  I h n e n ,  dal3 d i e s e  U n t e r l a g e n  v e r t r a u l i c h  b e h a n d e l t  
w e r d e n .  Di e  e i n z e l n e n  F r a g e b o g e n  w i r d  n i e m a n d  vom D E - V A U - G E  
G e s u n d k o s t w e r k  e i n s e h e n  konnen .  Nur die s t a t i s t i s c h e  Auswer tung wird 
d e r  G e s c h a f t s l e i t u n g  und den A b t e i l u n g s l e i t e r n  v o r ge l e g t  werden .  Bi t te  
s e n d e n  S i e  I h r e  Ri i ckan t wor t  im b e i l i e g e n d e n  Umschlag bis zum 25.1.87 
an m e i n e  p r i v a t e  A n s c h r i f t .  B i t t e  m a c h e n  S i e  a u f  dem F r a g e b o g e n  
k e i n e  A n g a b e n  w i e  N a m e n ,  A n s c h r i f t ,  u s w .  v o n  d e n e n  a u f  S i e  
ge sch los sen  werden konn t e .
Fur Ihre Un t e r s t u t zu n g  bei d iesem P r o j e k t  b e d a n ke  ich mich.  Ich hof fe ,  
dal3 d a d u r c h  d a s  D E - V A U - G E  G e s u n d k o s t w e r k  Ihr  A n l i e g e n  b e s s e r  
ve r s t e he n  wird und Ihnen in Zukunft  noch b e s s e r  d i enen  kann .  Fur das 
neue Jahr  wiinsche ich Ihnen viel  Er f o l g .





I. Was wissen Sie  Liber das D E - V A U - G E  Gesundkos t werk?
1. Wann wurde das D E - V A U - G E  Gesundkos twerk  geg r unde t ?
2. VVer ist der  G e s e l l s ch a f t e r ?
3.  Warum wurde das D E - V A U - G E  Gesundkos twerk  gegr unde t ?
4.  Was ist  das M a r ke n z e i c h e n  des  D E - V A U - G E  Gesundkos t werkes?
5.  Was sind die Hauptproduktgruppen?
I I .  W i e  b e w e r t e n  S i e  d e n  D E - V A U - G E ?  B i t t e  k r e u z e n  S i e  






1. Die P r o d u k t p a l l e t t e  ist
2.  Der  S e r v i c e  ist
3.  Die Bea r be i t ung  der  
Rek l ama t i onen  ist
4.  Die Qua l i t a t  de r  Produkte  ist
a)  Wel ches  is t  das be s t e  Produkt?
b) Welches  ist  das  s c h l e c h t e s t  Prot
5. Der  N ah r we r t  der  Ar t ike l  ist  ( )
6.  Der  Geschmac k  der  Ar t ike l
ist im a l lgeme inen  ( )
7.  Der E n d v e r b r a u c h e r p r e i s  ist  zu ( 
h o c h .
gut be f r i e  - aus - schlec l
digend re i c hend
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
?
( ) ( ) ( )
' (  ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
i edr ig , ( ) angemesse n ,  ( ) zu
111. Welche  Verbes se rungen  s ch l age n  Sie vor?
1. Wie konnte  die Zusammenarbe i t  v e r be s s e r t  werden?
2.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  I h r e s  R e  f o r m h a u s e s / D e p o t s  k o n n t e  d e r  
D E - V A U - G E  noch bes se r  erf i i l len?
3.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  I h r e r  Ku n d e n  k o n n t e  d e r  D E - V A U - G E  I h r e r  
Meinung nach bes se r  e r fu l l en?
4.  Sol l t e  das Angebo t  der  Ar t ike l  e r w e i t e r t  werden?  Wenn ' J a ' ,  womit?
5. Welche  Diens t l e i s t ungen  wiinschen Sie s ich?
6.  Wei t e r e  Vorschlage:
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IV. Sons t iges
1. W i e y i e l  P r o z e n t  I h r es  U m s a t z e s  w e r d e n  durch DE-VAU - GE Ar t ikel
b es t r i t t e n ?  ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr  als 10%
j a / u n e n t s c h i e d e n / nei n/
gut ge l eg e n t l  ich s ch l e c h t
2. Begrul len Sie die kos t en l ose  Zustel lung 
der  Ze i t s chr i f t  ' Pr imu Vita ' ? ( ) ( ) ( )
u ) Wie ge fa l l t  Ihnen die Aufmachung? ( ) ( ) ( )
b) Wie ge f a l l t  Ihnen der  Inhal t? ( ) ( ) ( )
c ) Empfehlen Sie diese  Ze i t s c h r i f t  we i t e r? ( ) ( ) ( )
d) Wurden Sie  diese  Ze i t s c h r i f t  zu einem Preis
von DM 3 , -  zum Verkauf  aus l egen? ( ) ( ) ( )
3.  BegruGen Sie die kos t en l ose  Zustel lung
der  Ze i t s ch r i f t  ' Ze i chen  der  Zei t ' ?  ( ) ( ) ( )
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Translation of the questionnaire to the 
health-food stores
Wolfgang Witzig January 13, 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Dear Ladies and Gentlemen,
Within the framework of my dissertation and in coopera­
tion with the management I am working on a project to 
rewrite the mission statement for the DE-VAU-GE Gesund- 
kostwerk GmbH. In order to do this I am gathering infor­
mation about the expectations of the different popula­
tions (e.g., customers, employees, etc.) of the DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk. These needs must be known so the 
employees at the DE-VAU-GE Gesundkostwerk are able to 
make a meaningful decision as to which needs they can 
meet.
My objective is to gather information and make a list of 
such expectations. This will serve as a working basis 
when the department heads meet at the DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk. I would be grateful if you would be 
willing to help in this by answering the questions below.
I assure you that these data will be handled confiden­
tially. Nobody at the DE-VAU-GE Gesundkostwerk will see 
the individual questionnaires. Only a statistical 
analysis will be presented to the management and depart­
ment heads. Please send your answer in the enclosed 
envelope to my private address by 1/25/87. Please do not 
give any information such as name, address, etc., on the 
questionnaire which would identify you.
Thank you very much for your support of this project. I 
believe that through this process the DE-VAU-GE Gesund­
kostwerk will better understand your concern and serve 





I. What do you know about the DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk?
1. When was the DE-VAU-GE Gesundkostwerk founded?
2. Who is the owner?
3. Why was the DE-VAU-GE Gesundkostwerk founded?
4. What is the trade name of the DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk?
5. What are the major product groups?
II. How do you rate the DE-VAU-GE? Please mark 
accordingly.
Very satis­ suffi­
good good factory cient poor
1. The product range
is ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2. The service is ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3. The handling of
complaints is ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4. The guality of
the products is ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a) Which is the best product?
b) Which is the worst product?
5. The nutrient
content of the
articles is ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6. In general, the
flavor of the
articles is ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
7. The price for the
consumer is ( ) too low ( ) fair ( ) too high
III. Which improvements do you suggest?
1. How could co-operation be improved?
2. Which needs of your health-food store/depository 
could the DE-VAU-GE meet in a better way?
3. Which needs of your customers could the DE-VAU-GE 
meet in a better way?
4. Should the product range be extended? If 'yes,' 
with what? 5




1. What percentage of your sales is done with products 
of DE-VAU-GE?
( ) 0-1% ( ) 2-3% ( ) 3-5%
( ) 5-7% ( ) 7-10% ( ) more than 10%









a) How do you like its
( ) ( ) ( )
lay-out?
b) How do you like its
( ) ( ) ( )
content?
c) Do you recommend 
this magazine to
( ) ( ) ( )
others?
d) Would you make this 
magazine available 
if the price were
( ) ( ) ( )
set at DM 3,-?
3. Is the gratis delivery
of the magazine 'Zeichen
( ) ( ) ( )
der Zeit/ appreciated? ( ) ( ) ( )
II. AUSWERTUNG DER MEINUNGSUMFRAGE BE I REFORMHAUSERN
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A.  Al lgemeine  Daten
D e r  F r a g e b o g e n  w u r d e  g e m e i n s a m  mi t dem V e r k a u f  e n t w o r f e n .  
D u r c h  d i e  EDV w u r d e  d i e  A n s c h r i f t  von j e d e m  n e u n t e n  Reformhauses  
a u s g e d r u c k t .  Diese  A d re s se n l i s t e  wurde von Herrn Mul ler  d u r c h g e s e h e n . 
Es w u r d e n  ke ine  A n sc h r i f t e n  e n t f e r n t .  Anfang Januar  wurden insgesamt  
268  U m f r a g e n  v e r s c h i c k t .  G e a n t w o r t e t  haben  36 Re f o r mha use r .  Zwei 
d e r  F r a g e b o g e n  w u r d e n  u n b e a n t w o r t e t  z u r u c k g e s c h i c k t .  Die v e r b l e i -  
benden  34 Bogen e n t s p r e c h e n  12,7%.
B. An twor t en
Di e  U m f r a g e b o g e n  s i n d  d u r c h g e h e n d  numer i e r t ,  beg i nnend  mit  den 
n i e d r i g e n  U m s a t z e n .  D i e  N u m m e r n  v o r  d e n  u n t e n  a u f g e f u h r t e n  
A n t w o r t e n  w e i s e n  a u f  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  U m f r a g e b o g e n  h i n .  D i e s  
e r m d g l i c h t ,  Q u e r v e r b i n d u n g e n  zu d e n  A n t w o r t e n  des  g l e i c h e n  R e f o r m ­
hauses  bei den a n d e r e n  Fragen  h e r z u s t e l l e n . Die Nummern in Klammern 
h in t e r  den Fragen  ge be n  die  Anzahl  der  An twor t en  fur d i e se  F r agen  an .
In d i e s e m  T e i l  w e r d e n  d i e  A n t w o r t e n  d e r  R e f o r m h a u s b e s i t z e r  so 
w i e d e r g e g e b e n , wi e  s i e  s i c h  a u f  dem U m f r a g e b o g e n  b e f i n d e n .  Die 
h a n d g e s c h r i e b e n e n  T e x t e  s i n d  n icht  immer l e s b a r .  Dies  wird bei den 
A n t w o r t e n  e n t s p r e c h e n d  v e r m e r k t .  Bis auf  R e c h t s c h r e i b k o r r e k t u r e n  und 
t e i lwei ses  Aussch r e i ben  abgek i i r z t e r  Wor t e  ist  n icht s  g e a n d e r t .
1. Was wissen Sie  uber  das D E - V A U - G E  Gesundkos t werk?
( 3) Dad er  e i ne r  me i ne r  N e u f o r m - L i e f e r a n t e n  is t .
( 5) Ni ch t  viel
(14) Wenig
(18) V e r t r a g s l i e f e r a n t  der  Reformhause r  
( 19) Wenig
(31) Neuform - L i e f e r an t
1. Wann wurde das D E - V A U - G E  Gesundkos t werk  geg r unde t ?  (3)
(15) Urn 1900
(18) Ca .  1920 
(24)  Ca .  1900
2.  Wer ist  der  G e s e l l s c h a f t e r ?  (3)
(18) Ge me i nsc h a f t  der  A d v e n t i s t e n  
(22)  A d v e n t i s t en  
(24)  A dve n t i s t en
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3.  Warum wurde das D E - V A U - G E  Gesundkos t werk  gegr unde t ?  (4)
( 8) Re l ig iose  Gri inde
(10) Gesunde  Ernahrung  filr V e g e t a r i e r  
(18) Als He r s t e l l e r  fur v e g e t a r i s c h e  Kost  
(24)  Ve g e t a r i s c h e  Ernahrung
4.  Was ist  das  Ma r ke n z e i c h e n  des D E - V A U - G E  GeiJundkostwerkes? (8)
( 3) granoVi ta  
( 5) granoVi ta  
( 8) V e g e t a r i s c h .  granoVi ta
(10) granoVi ta
(14) granoVi ta  
( 18) granoVi ta  
( 19) granoVi ta  
(31) granoVi ta
5.  Was sind die Hauptproduktgruppen?  (16)
( 2) Reformhauskos t
( 3) G e t r e i d e p r o d u k t e ,  Blu t enpol l en ,  Ki nd e r n a h r u n g ,  Bosen
( 7) B l u t e n p o l l e n ,  P r o p o 1 i s p r o d u k t e , N u B m u s e ,  K i n d e r n a h r un g , 
So j a p r od u k t e ,  Vol Ikorngebacke
( 8) So j a ,  H o n i g - Po l l e n ,  G eback
( 9) G e b a c k ,  Br o t a u f s t r i che ,  v e g e t a r i s c h e  G e r i c h t e
(10) K u r m i t t e l  ( B l u t e n p o l l e n ) ,  NuBmuse ,  Mi l s l i s ,  S o j a  - F e r t i g g e r i c h t e ,  
v e g e t a r i s c h e  Br o t a u f s t r i che ,  Ge b a c k
(11) So j a ,  Brot ,  NuBmuse
(14) S i ehe  P r e i s l i s t e .  Na t u r kos t  und So j a
(18) Ve g e t a r i s c h e  Auf s t r i che ,  NuBmuse,  Kurmi t t e l ,  F r u ch t s c h n i t t e n
(19)  K a p s e l  u n d  K u rm i 11 e 1 p r o g  r amm , N u B m u s e ,  ( F r u c h t s c h n i t t e n ) ,  
S o j a - K o s t ,  Babynahrung ,  (Nudeln)
(20)  M u h l e n ,  pha r ma z e u t i s c he  Er z e u g n i s s e ,  d i a b e t i s c h e  Nahr mi t t e l ,  B a b y ­
nahrung
(21) K u r m i t t e l ,  S o j a p r o d u k t e ,  N u B m u s e ,  F r u c h t s c h n i t t e n ,  
Ki nderprogramm
(22) Nur Lebensmi t t e l
(24)  G e t r e i d e ,  So j a ,  Nusse
(28)  S o j a g e r i c h t e ,  NuBmuse,  Kinderkos t
(31) S o j a l e b e n s m i t t e l , NuBmuse,  Musl i ,  f r e i v e r ka u f l i c h e  Arz ne i mi t t e l
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II. Wie b ewer t e n  Sie  den D G - V A U - G E ?  
Bi t te  k r euze n  Sie  e n t s p r e c h e n d e s  an .
sehr
gut
gut be f r i e
digend
a u s -  s ch l e c h t  nicht  
r e i c h e n d  g e a n t -
wor t e t
1. Die P r o d u k t -
p a l e t t e  ist  (10) ( 19) ( 4) ( 1) ( 0) ( 0)1
2. Der  S e r v i c e
ist ( 5) (15) ( 8) ( 2) ( 1) ( 3)
3. Die Bea r be i t ung  
der  Re k l a m a -  
t ionen ist  ( 2) ( 15) ( 8) ( 3) ( 3) ( 3)
4.  Die Qu a l i t a t  der  
Produkte  ist  ( 6) (15) ( 2) ( 0) ( 0) ( I D2
5. Der  Na h r we r t  der  
Ar t ike l  ist  ( 5) (22) ( 2) ( 0) ( 1) ( 4)3
6. Der  Geschmack  der  
Ar t ike l  ist  im 
a l lgeme inen  ( 2) (23) ( 6) ( 0) ( 0) ( 3)
7.  Der  E n d v e r b r a u c h e r p r e i s  ist
zu n iedr ig  (0),  angemessen  (17), zu hoch (16); ( l )* 4
zu 4.  a)  Welches  ist das bes t e Produkt? (18)
( 1) Kuhlprogramm 
( 3) Bl i i tenpol len mikrofe in  pulv.
( 4) NuBaufs t r i che
( 9) Die v e g e t a r i s c h e n  Brotauf ' . st r iche
(10) NuBmuse ohne  Zucker
(11) NuBmuse,  So j a  - Produkte
(12) Zmorli
H a n d s ch r i f t l i c h e  Anmerkungen:
1(15) Bis zuvie l ,  zuviel  a h n l i ches  ist s chon vorhanden!
2(15) Zu un t e r s ch i ed l i ch !
3( 15) S c h l e c h t ,  wenn man vom Vol lwerpr inz ip  a n s i e h t .
4 (15) Z.  B.  s o j a p r o d u k t e ,  NuBmuse - nur S on s de r p r e i s e  sind
real  i s t i s c h .
(20) Zu h o c h ,  z .  B.  A h o r n s i r u p .  Warum passen Sie  s ich
nicht  Madal  Bal an?
177 121
(18) S o j a g e r i c h t e
(19) S o j a - V i t a
(20)  B l i i t e n p o l l e n  und P r o s t a t a  K a p s e l n ,  S o j a  V i t a ,  8 F ruch te  
Miisli
(21) E r k a l t u n g s s c h u t z  k a p s e l n ,  B i e n e n s a l b e ,  K l e i e  p l u s ,  P a s t a  
Chuta ,  Ki nderprogramm
(22) F r u c h t s c h n i t t e n
(23)  Mtisl is, Bl i i tenpol len
(26)  NuBmuse
(27)  Bl i i tenpol len
(28) NuBmuse,  Kinderkos t  
(30)  NuBmuse,  So j a p r od u k t e  
(34)  Nudeln und Pas t a  Chuta





( 2 0 ) 
( 2 2 ) 
(23) 
(28)
Kann ich n icht  be u r t e i l e n ,  wir haben  n i ch t  a l l e s .  
Kann momentan keins  nennen .
Bl i i tenpol len,  da zu klumpig.
( G i n s e n g - ) Kapse ln  
Keines
Sch i i t t e l b ro t  (Verpackung)
Al le  So ja p ro du k t e  zu teuer  
un l esbar
III.  Wel che  Verbesse rungen  s c h l a g e n  Sie  vor?
1. Wie konnte  die Zusammenarbei  t v e r be s s e r t  werden?  (19)
( 1) Durch w o c h e n t l i c h e  Lie fe rungen
( 2) M e h r  s a c h l i c h e  i n f o r m a t i o n e n  zu R o h s t o f f e n ,  H e r s t e l l u n g ,  e t c . ,  
dami t  man die  Produkte  bes ser  ve rkaufen  kann .
( 3) Mehr  Informat ion ,  ausf i ihrl ich und f achl i ch  s p e z i f i z i e r t  
( 5) Durch P r opa ga nd i s t i nne n ;  Verkostungen
( 7) D u r c h  e i n e n  V e r t r e t e r ,  d e r  n i c h t  n u r  e i n m a l  im J a h r  d i e  
We i h n ac h t s a r t i k e l  vors t e l l  t .
( 8) Kochvor fuhrungen
( 9) I n t e n s i v e r e  Z u s a m m e n a r b e i  t z w i s c h e n  V e r t r e t e r  und Reformhausin  - 
h a be r  sowie d e r en  A n g e s t e l l t e .
( 10) *Unlesba r
* L i s t e  z u s c h i c k e n  mi t  a l i en  Ar t i ke l n ,  auf l i s t en  in "wie o b e n " ,  an 
a l l e  Re  f o r mh a u s i  n h a b e r  z u s c h i c k e n ,  d a n n  i n t e r n  a u s w e r t e n  und 
Vorsch lage ,  Kr i t i ken ,  e t c .  der  i nhaber
(11) B e s s e r e s  E i ngehen  auf  unse re  V o r s t e l l un g e n . Bei D E - V A U - G E  hat  
der  Ver kauf s l e i t e r  immer Rech t .
(14) Verbindungsmann
(15) D u r c h  m o n a t l i c h e n  Besuch e ines  e c h t e n  V e r t r e t e r s  und n i ch t  durch 
Aus l i e f e r u n g s l a g e r  - A n g e s t e l l t e
(16) Bes se r e  V e r t r e t e r t a t i g k e i t
(18) Bes se r e  Einf i ihrung neuer  Produkte  
( 19) Info - Rundbr i e f
(23)  Reformhaus  - T r eue
(24)  Weni ger  Fehlmengen
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(28)  Zuf r i edens t e l l end
(29)  Die  F i rma  wi rd  bei  uns  u b e r h a u p t  n i c h t  v e r t r e t e n !  Durch e inen 
s t and i gen  Ver t r e t e r be s u c h
(34)  Bessere  P R - A r b e i t
2.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  I h r e s  R e f o r m h a u s e s / D e p o t s  k o n n t e  d e r  
D E - V A U - G E  noch bes ser  e r fu l l en?  (17)
( 1 ) Dekora t i onen
( 2) Mehr  Produkte  ohne  Zucker
( 6) So r t i me n t s b e s c h r a n k u n g e n  auf e i n igen  G e b i e t e n
( 7) P r ospe k t e  und ak t ue l l e s  D e k o r a t i on s m a t e r i a l
( 8) * Ra b a t t a k t i o n e n  im Vergle i ch  zu den groBen der  Br an c h e  
*Tr eue  dem Neuform - Ze i chen
( 9) Di a be t i ke r ,  na t r i umarme Di a t en ,  v e g e t a r i s c h e  P rodukte
(10) In d e n  Bo s e n  - B r o t e n  a l l e  Z u t a t e n  wie  " Z u c k e r k u l e u r , (un l esbar ) ,  
e t c . "  weglas sen .  Will de r  Kunde n i ch t .  Bosen Brote  s t e h e n  bei mir 
an e r s t e r  S t e l l e .  Dafiir s e t z e  ich mich e i n .
(11) Den  A u s l i e f e r e r  b e s s e r  k o n t r o l  1 i e r e n  l iber  Waren  - Be s t a nd e .  Oft  
heiBt  es "n ich t  l i e f e r b a r " .
(12 ) Besse r e  Spanne
(15) * D u r c h  u b e r s i c h t l i c h e n  O r d e r s a t z  bzw.  D i s p o - L i s t e  liber b e z o g e n e  
Ar t ike l
*Vorstel lung neuer  P roduk t e  durch Kos t mus te r  fur a l l e  M i t a r b e i t e r
(16) Durch Werbedame
(18) K a r t e i k a s t e n  zur Lage rha l t ung  und zur Bes t e l l ung  a n b i e t e n
(19) Mehr  Werbehi l f en
(21) Of t e r  mal Proben  fur Kunden
(22)  P r e i s we r t e r e  Wa r e n a n ge b o t e
(25)  Die groBte  Schwache  des groBten  L i e f e r a n t e n :  of t  s ind 1 0 - 20 % der  
Ar t ike l  n icht  l i e f e r b a r .
(34)  *Mehr Werbung in der  Re g e n bo g e n p r e s se  
* V e r b r au ch e r ve r a n s t a l t un ge n  
*Deko - Ma t e r i a l
3.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  I h r e r  K u n d e n  k o n n t e  d e r  D E - V A U - G E  I h r e r  
Meinung nach bes se r  e r fu l l en?  (14)
( 1) Keine  Dose nabpackungen
( 2) Vol lkornprodukte;  ke i ne  Verwendung von weiBem I ndus t r i e z uc ke r
( 3) M e h r  I n f o r m a t i o n  d u r c h  P r o b e  und P r o s p e k t  a n g e h e f t e t  o d e r
aufgek l eb t
( 5) in format ionen  zu e i ne r  v e g e t a r i s c h e n  Lebenswei se
( 6) Re z e p t d i e n s t e ,  Informat ionsb l i i t t e r ,  Proben
( 7) Eventuel l  mehr  G l a s ve r pa c k u n g  (u mwe l t f r e u n d l i ch )
( 8) Pre i s s i tua t ion
( 9) I n t ens i ve r e  Fr i sche  - Di ens t e
(10) Im a l l ge me i ne n  bin ich mit  D E - V A U - G E  sehr  zu f r i e d e n .  Verkaufe
d i e s e  P r o d u k t e  s e h r  g e r n e ,  da  w i r k l i c h  g u t e  Q u a l i t a t  und man 
m e r k t ,  daB d i e s e  F i r ma  w i r k l i c h  h i n t e r  d e r  R e f o r m i d e e  s t e h t .  
D E - V A U - G E  s t e h t  bei  mir an e r s t e r  S t e l l e  vor a l i en  Fi rmen und
Bosen dazu.
(15) * B e s s e r e  O f f e n t l i c h e  W e r b u n g  u b e r  d i e  Inha l t e  der  Produkte  und
de r en  Vortei l  fur den Ge br a uc h  - fehl t  b i s l ang  vol l ig!
*Mehr  Ver kos tungsak t ionen  durch B e r a t e r in
(18) P R- Ar t i k e l  liber v e g e t a r i s c h e  Kost ,  mehr  Kochkur s e ,  Re z e p t d i e n s t
(19) Mehr  Informat ionen uber  Herkunf t  der  Rohstoffe!! !
(22) P re i s e  sind zu hoch
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(34) B e s s  e r e  s I n f o -  M a t e r i a l  fur  B a b y - N a h r u n g ,  E i n z e l v e r k a u f  von
Baby-nahrung in G lasern
4.  Sol l t e  das Angebo t  der  Ar t ike l  e r w e i t e r t  werden?  Wenn ' J a ' ,  womit?
(17)
( 2) Gesundes  zum Naschcn  
( 6 )  N E I N
( 8) Vorlaufig n i ch t  - hochs t ens  bei dem F l e i s c h e r sa t z s o r t i me n t
(10) E r w e i t e r n  nu r ,  wenn  s i n n v o l l  und g u t .  A n s o n s t e n  k e i n e  n e u e n  




(15) Um G o t t e s  Wi l l e n  n e i n  - wir  h a b e n  1 a n g s t  z u v i e l  s o g e n a n n t e  
P r o v e n i e n z a r t i k e 1 ( A n m . :  S c h r e i b e r  m e i n t  w a h  r s c  h e i n 1 i c h 
K o n v e n i e n z a r t i k e l ? ) und zuwenig Na turprodukte !
( 16 Keine  Erwei t e rung!  S o r t i men t  wird ve rwasse r t !
(18) N e u e  S o j a - G e r i c h t e u n d  W e g f a l l  a l t e r .  ( B e w e g u n g  im 
F e r t i g g e r i c h t - programm)
(19) Eher  r eduz i e r t :  K a p s e l -  und Kurmi t te l  - Programm
(20) Nein
(21) Hase lnuBcreme Crunchy in g roBerem Glas
(24)  Fas t  Food
(28) Nein 
(31) Nein 
(34)  Nein 5
5. Wel che  Di ens t l e i s t ungen  wunschen Sie  s i ch?  (14)
( 2) In format ionen  und Schulungen  fur M i t a r b e i t e r  
( 3) Ma r ka n t e s  D e k o - M a t e r i a l  
( 4) Verkos tungen  mit  guten P r o p a g a n d i s t e n  
( 5) Werbedamen 
( 8) V e r t r e t e r b e s uc h
{ 9) H i l f e  bei  V e r k o s t u n g s a k t i o n e n , S c h u l u n g s a b e n d e  fur I n h a b e r  und 
An g e s t e l l t e ;  An t wor t en  auf  F ragen  un te r  1 
( 10 ) Bin zuf r i eden
(11) Da V e r t r e t e r  s e l t en  e r s c h e i n t  ( z u l e t z t  1984!) Info ab Werk .
(14) S i e h e  D r .  R i t t e r  W a r e n  Info.  P r az i s e .  Fach l i ch .  Kurz und s aube r .  
O b e r s i c h t l i c h .
(15) M o n a t s a b r e c h n u n g  und n i c h t  2x w o c h e n t l i c h  e i n e  Rechnung oder  
zumindes t  zwei - wochenl l  i che  Abrechnung
(16) VVerbedame 
(18) Wunschlos
(24)  Know how fur F a s t  Food  E c k e n  in d e n  Re fo rmh a usern  e v t l .  mit 
a n d e r e n  H e r s t e l l e r n  gemeinsam.
(31) VVerksver t reter
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6.  VVeitere Vorschlage:  (11)
( 5) * P r od u k t p a l e t t e  s t r a f f en
*Weni ge r  B i nd e mi t t e l , Phospha te  
( 6) S t r e i c h e n  der  Ladenhute r  
( 8) Weg von So j a  - hin zum G e t r e i de  
( 9) *Mehr  VVerbung (Kur ier ,  Reform - Rundschau  . . .)
* S o nd e r ak t i on en  = Angebo t e
(15) * Z u c k e r h a l t i g e  P r o d u k t e  - b e s o n d e r s  W e i h n a c h t s g e b a c k  mt i ssen 
d u r c h  r e f o r m e r i s c h e  Wa r e  e r s e t z t  we r den ;  Far in bzw.  Rohr zu c k e r  
kann doch durch e c h t e n  Rohrzucke r  e r s e t z t  werden!
* B o s e n  - A r t  i ke l  s o l l t e n  nun endl i ch  a l l e  un t e r  granoVi t a  a u fg e h e n .  
Diese  Trennung  ma ch t  bei Rek l amat ionen  vol l i ges  D u r c h e i n a n d e r .
(16) P r obeaus gaben ;  Werbung ve r bes s e r n
(18) E i nh e i t l i c h e  Aufmachung bei den Kurmi t t e ln ;  b e s s e r e  D e k o r a t i on e n
(21) Weniger  bzw.  ke inen  Zucker  ve rwenden  bei  Lebensmi t t e ln
(22)  *Mit  den Ar t i ke l n  s c hne l l e r  auf  Ma r k t b e d u r fn i s s e  r e a g i e r e n .
*B e s s e r e  Werbung mit  mehr  s a c h b e z o g e n e n  Aussagen
(24)  Fe r nsehspo t s
(26)  Vermeiden von Li e f e r s chwi e r i gke i t en
IV. Sons t iges
1. W i e v i e l  P r o z e n t  I h r es  U m s a t z e s  
b e s t r i t t e n ?
Umsatz: 0 -  1% 1 - 3% 3 - 5 %
A n z a h l : ( 1) ( 12) ( 8)
Nummern der  
F ragebogen : 1 2-  13 14-20
w e r d e n durch DE-VAU - G E  Ar t ike l
n icht
5 - 7% 7 -  10% 10%- g e a n t -
wor t e t
( 4) ( 2) ( 1) ( 6)
2 1 - 2 4 2 5 - 2 6 27 2 8 - 3 4
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j a / u n e n t sc h i ed e n / nei n/ n icht
gut ge l eg e n t l i c h s c h l e c h t g e a n t w o r t e t
BegruBen Sie  die kos t en l ose
Zuste l lung der  Ze i t s c h r i f t
' Pr ima Vita ' ? (21) ( 5) ( 4) ( 4)
a) Wie ge f a l l t  Ihnen 
die Aufmachung? ( 18) ( 6) ( 1) ( 9)
b) Wie ge f a l l t  Ihnen 
der  Inhal t? (17) ( 7) ( 1) ( 9)
c ) Empfehlen  Sie  diese  
Z e i t s ch r i f t  we i t e r ? ( 1) ( 14) ( I D ( 8)
d) Wurden Sie  d i e se  Ze i t s ch r i f t
zu e inem Prei s  von DM 3, - zum
( 2)1Verkauf  aus l egen? ( 2) ( 3) (27)
BegruBen Sie  die kos t en l ose
Zuste l lung der  Ze i t s c h r i f t  
' Ze i chen  der  Zei t ' ? ( 6) ( I D (13) ( 4)2
C.  Zusammenfassung
I. Was wissen Sie  iiber das D E - V A U - G E  Gesundkos t werk?
Obwoh l  dies  e i ge n t l i ch  e ine  U b e r s c h r i f t  i s t ,  a n t wo r t e n  6 Leute auf  
d i e se  F r a g e .  Drei  ve rwe i sen  auf D E - V A U - G E  als e i nen  N euf o r m-  bzw.  
V e r t r a g s l i e f e r a n t e n . D r e i  a u B e r n ,  daB s i e  w e n i g  u b e r  D E - V A U - G E  
wiiB t e n . *
* H a n d s c h r i  f t l i che  Anmerkung:  (10) Pr ima Vita ist  s eh r  gut ,  abe r  
wer  h a t  d i e  z u s a t z l i c h e  Z e i t ,  P l a t z ,  um s i c h  um d i e  Z e i t s c h r i f t  zu 
k i immern?  Di e  K l e i n a r b e i t  im R e f o r m h a u s  r a u b t  e i n e m  j e g l i che  Zei t .  
V o r s c h l a g :  k o s t e n l o s e  V e r t e i l u n g  an  d i e  K u n d e n  mi t  b e i g e f u g t e m  
A b o n n e m e n t s -  h i n w e i s .  Viele icht  1 - 2 Ak t i one n  pro Jahr  dafnit ,  pro
R e f o r m h a u s  v i e l l e i c h t  100 E x e m p l a r e  fur  I n t e r e s s i e r t e . Das  g i b t  
v i e l l e i ch t  neue A b o n ne t n e n t e n .
^ H a n d s c h r i  f t l i c h e  A n m e r k u n g e n :  1. ( 2) Kos t en l ose  Zuste l lung
is t  d a n k e n s w e r t ,  j e d o c h  i ch  pe r son l i ch  wiirde s t a t t  "Ze i chen  de r  Zei t "  
s a c h l i c h e  I n f o r m a t i o n  o h n e  r e l i g i o s e / w e l t  - a n s c h a u l i c h e  T e n d e n z e n  
v o r z i e h e n .  2.  (10)  Ze i chen  der  Zeit:  of t  d e n k e  ich d a r a n ,  warum j e de r  
e i n e  e i g e n e  S e k t e  g r u n d e n  wi l l ,  mit  e i g e n e r  Ze i t s c h r i f t ?  Das ist  mir 
s c h l e i e r h a f t . So wi rd  ma n  t a g a u s ,  t a g e i n  mi t  Zei  t s c h r i f t e n ,  Br i e fen ,  
P r ospe k t en  b o mb a r d i e r t .  Das ist  of t  zuviel  des  Gu t en .
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1 . - 2 .  Die  e r s t e n  b e i d e n  Fragen  nach  dem Ze i tpunkt  der  Grundung 
u nd  d e m  G es  e l l s c h a  f t e r  d e s  D E - V A U - G E s  w e r d e n  von nur  9% d e r  
E i n s e n d e r  b e a n t w o r t e t .  D i e s e  A n t w o r t e n  k o n n e n  i n n e r h a l b  e i n e r  
bes t immten Ba n dbr e i t e  als  r i ch t i g  a n g e s eh e n  w e r de n .
3.  12% b e n e n n e n  d i e  G r a n d e  fur  die  E r r i c h t u ng  des  Ges undkos t -  
werkes .  9% fuhren v e g e t a r i s c h e  Kost  an,  3% re l i g i o s e  Grunde .
4.  Nur 24% der  E i nse nde r  kennen  granoVi t a  a l s  das  Ma r ke n z e i ch e n  
von D E - V A U - G E .
5.  Zu den  P r o d u k t g r u p p e n  auGert  s ich nur  knapp die  Ha l f t e .  Sie 
werden  mit  fo lgender  Hauf igkei t  aufgefuhr t :
29% Soja
29% NuGmuse bzw.  Nusse 
18% K i n d e r -  bzw.  Babynahrung 
18% Brot ,  Geback  Oder Bosen
15% Kurmi t te l ,  p h a r ma z e u t i s c h e  Er ze ugn i s s e ,  Oder Ar zne i mi t t e l  
12% BlUtenpol len 
9% (v e g e t a r i s c h e ) Auf s t r i che  
9% F r uch t s chn i t t en  
6% Musii
6% G e t r e i d e p r o d u k t e  bzw.  G e t r e i d e
je 3% ( d . h .  l x )  R e f o r m h a u s k o s t ,  G e t r e i d e p r o d u k t e ,  P r opol i sprodukte ,  
Na tu rkos t ,  d i a b e t i s c h e  Nahr mi t t e l ,  nur L e b e n s m i t t e l .
II. Wie be we r t e n  Sie  den D E - V A U - G E ?
Die Produkte  e r h a l t e n  e i ne  gute  bis s eh r  gute  Bewer tung .  Jewei ls  
mi nd e s t e n s  61% st immen fur gut  und seh r  gut .  I n t e r e s s a n t  i st ,  daB bei
d e r  F r a g e  n a c h  d e r  Q u a l i t a t  der  P roduk t e  s i ch  32% der  St immen ganz 
e n t h i e l t e n .
D e r  S e r v i c e  und  d i e  B e a r b e i t u n g  d e r  R e k l a m a t i o n e n  wi rd  im 
V e r h a l t n i s  zu den Produkten  als deut l i ch  wen i ge r  gut  empfunden .  Zwar 
st immen auch hier  58% bzw.  50% fur gut  bis s eh r  gut ,  abe r  24% sind nur 
b e f r i e d i g t .  Und 9% empf i nden  den S e r v i c e  und 18% die Bearbe i t ung  der  
R e k l a m a t i o n e n  f u r  n i c h t  a u s r e i c h e n d  o d e r  s c h l e c h t .  J e w e i l s  9% 
e n t h a l t e n  s i c h  d e r  S t i m m e .  D . h .  d e n  p o s i t i v  u b e r z e u g t e n  S t i mme n
s t ehen  42% bzw.  50% n e u t r a l e  ode r  unz u f r i e de ne  g e g e n u b e r .
Di e  P r e i s e  w e r d e n  von 50% als a n gemes se n  empfunden .  Aber  47% 
s i nd  d e r  M e i n u n g ,  daG s i e  zu h o c h  s i n d ;  d i e s  wi rd  a u c h  d u r c h  d i e  
hand s c h r i f t l i c h e n  Bemerkungen a u s ged r uck t .
Das  b e s t e  P r o d u k t :  Nur  53% a n t w o r t e n  h i e r .  Somi t  sind 47%
u ns ch l us s i g .
18% NuGmuse 
12% BlUtenpol len
9% S o j a p r oduk t e  bzw.  S o j a g e r i c h t e
je 6% Soja  Vita,  Pas t a  Chuta ,  Ki nderp rogramm
je 3% K u h l p r o g r a m m ,  v e g e t a r i s c h e  B r o t a u f s t r i c h e ,  Zmorl i ,  P r o s t a t a  
K a p s e l n ,  8 F r u c h t e  Mus l i ,  E r k a l t u n g s s c h u t z k a p s e l n ,  Bienensa lbe ,  
Kleie  plus,  Musl is ,  Nudeln
Das  s c h l e c h t e s t e  P r o d u k t :  24% b e a n t w o r t e n  d i e se  F r a ge .  Aber
nur  9% b e n e n n e n  e i n  P r o d u k t .  Di e  a n d e r e n  fuhlen s ich n i ch t  in der
L a g e ,  h i e r  e i n  U r t e i l  zu f a l l en .  Ei ne  der  A n t wor t e n  ist un l e sba r  und
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e i n e  i n h a l t l i c h  a u f  e i n e  a n d e r e  F r a g e  b e z o g e n .  Mi t  j e  3% w e r d e n  
genannt :
Blu t enpol l en ,  da zu klumpig 
Ginseng - Kapse ln  
S c h u t t e l b r o t  (Verpackung)
III.  Wel che  Verbes se r ungen  s c h l a g e n  Sie  vor?
1. Wie konnte  die Zusammenarbe i t  v e r b e s s e r t  werden?
D i e s e  F r a g e  wi r d  von  56% b e a n t w o r t e t .  44% s che i ne n  in d iesem 
Bere i ch  ke i ne  V e r be s se r un g s v o r s c h l ag e  zu ha b e n .
An e r s t e r  S t e l l e  s t e h t  h i e r  d e r  Wuns c h  n a c h  e i ne r  i n t e n s i v e r en  
Z u s a m m e n a r b e i t  b e s o n d e r s  m i t  o d e r  d u r c h  e i n e n  V e r t r e t e r .  18% 
s p r e c h e n  s i c h  fur  e i n e  b e s s e r e  und h a u f i g e r e  V e r t r e t e r t a t i g k e i t  aus .  
Man k a n n  h i e r  a u c h  d e n  Wu n s ch  e i n b i n d e n ,  daB auf  d ie  Vors t e l l ungen 
der  Reformhause r  mehr  e i n g e g an g e n  wird (6%).
An z w e i t e r  S t e l l e  r a n g i e r t  das  Bedurfni s  nach mehr  Informat ion 
9%).  Neue Produkte  so l l t en  b e s s e r  e ingef i ihr t  werden  (3%).
Je 3% w i i n s c h e n  w d c h e n t l i c h e  L i e f e r u n g e n ,  w e n i g e r  F e h l m e n g e n , 
b e s s e r e  P R - A r b e i t  und Reformhaus  - T r e u e .
2.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  I h r e s  R e  f o r mh  a u s e s / D e  po t s  k o n n t e  d e r  
D E - V A U - G E  noch bes se r  e r fu l l en?
H i e r  a n t w o r t e n  5 0 % .  D i e  a n d e r e  H a l f t e  v e r b a l i s i e r t  k e i n e  
unbe f r i e d i g t e n  Bedur fn i s se .
Am h a u f i g s t e n  w e r d e n  v e r s c h i e d e n e  G e b i e t e  d e r  W e r b u n g  
a n g e s p r o c h e n  ( 27 %) .  9% w i i n s ch e n  s i c h  mehr  D e k o r a t i o n s m a t e r i a l , 6%
m e h r  P r o b e n ,  j e  3% m e h r  W e r b e h i l f e n ,  W e r b u n g  in der  R e g e n b o g e n -  
p r e s se ,  P r osp e k t e ,  V e r b r a u c h e r v e r a n s t a l t u n g e n  und Wer be dame .
9% s c h l a g e n  n i e d r i g e r e  P r e i s e  b z w .  R a b a t t a k t i o n e n  o d e r  e i n e  
b es s e r e  S pa nne  vor .
6% b e k l ag e n ,  daB Waren  of t  n icht  l i e f e r ba r  s ind.
B e z u g l i c h  d e r  P r o d u k t e  wird von je 3% gewunscht :  mehr  Produkte  
o h n e  Z u c k e r ;  ( m e h r ? )  D i a t p r o d u k t e ,  Brot  frei  von Zusa t zen ,  S o r t i m e n t s -  
b e s c h r a n k u n g e n .
A u c h  h i e r  e i n e  B e m e r k u n g  b e z u g l i c h  d e r  T r e u e  z u m  
N e u f o r m - Z e i c h e n .
3.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  I h r e r  K u n d e n  k o n n t e  d e r  D E - V A U - G E  I h r e r  
Meinung nach b e s s e r  e r fu l l en?
Hier  auBern s ich nur 41%.
An w i c h t i g s t e r  S t e l l e  s t e h t  h i e r  d i e  N o t w e n d  i g k e i  t fur  m e h r  
I n f o r m a t i o n  ( 2 4 %) .  Vor a l l e m  w i r d  m e h r  A u f k l a r u n g  fur  e i n e  v e g e -
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t a r i s c h e  E r n a h r u n g  e r w a r t e t  (6%),  a b e r  auch fiber die Zusammensetzung 
d e r  P r o d u k t e ,  d i e  H e r k u n f t  d e r  R o h s t o f f e  s o wi e  d e n  G e b r a u c h  d e r  
A r t i k e l  ( 6 % ) .  D i e s  k o n n t e  d u r c h  I n f o r m a t i o n s b l a t t e r ,  P r o s p e k t e  
( e v e n t u e l l  a n g e k l e b t ) ,  P R - A r t i k e l  (9%) ,  d u r c h  W e r b u n g  ( 3% ) ,  d u r c h  
P r o b e n  u n d  V e r k o s t u n g s a k t i o n e n  ( 9 % )  o d e r  d u r c h  K o c h k u r s e  und 
R e z e p t d i e n s t  (3%) g e s c h e h e n .
Die Pre i se  werden von 6% a n g e s p r o c h e n . Sie  vverden als zu hoch 
e m p f u n d e n .  E i n  i n t e n s i v e r e r  F r i s c h e  - D i e n s t  wi rd  g e w u n s c h t  ( 3%) .  
Un t e r  d i e s e r  Frage  e r s c h e i n t  auch die pos i t i v s t e  Antwor t  ( s i ehe  Nr .  10).
4.  So l l t e  das  Angebo t  der  Ar t ike l  e r w e i t e r t  werden?  Wenn 1 J a ' ,  womit?
Zu d i e se r  F rage  nehmen 50% St e l l ung .
D i e s e  F r a g e  wi rd  am e i n d e u  t i gs  t e  n und zum T e i l  s e h r  b e t o n t  
b e a n t w o r t e t .  38% s ind  d e r  Meinung,  dall das  Ange bo t  n icht  e r w e i t e r t  
werden  s o l l t e .  29% geben ein k l a re s  Ne in .  9% qua l i f i z i e r en  ihr Nein:  
V o r i a u f i g  n i c h t  - nur  bei  F l e i s c h e r s a t z ;  e r w e i t e r n  nur ,  wenn s innvol l  
und gut;  e h e r  r e d u z i e r e n .
A n s o n s t e n  w e r d e n  mi t  j e  3% a u f g e f t i h r t :  B e w e g u n g  im F e r t i g -  
g e r i c h t e p r o g r a m m  ( n e u e  So ja  - G e r i c h t e  und W e g f a l l  a l t e r ) ;  Fas t  Food; 
G e s u n d e  N a s c h e r e i e n ;  H a s e l n u B c r e m e  C r u n c h y  (Anm. :  N o u g a t ? )  in 
groBerem Glas .
5.  VVelche Diens t l e i s tungen  wunschen Sie  s ich?
41% bean t wo r t e n  diese  Frage .
12% wunschen Werbedamen oder  FIi 1 fe bei  Ve r ko s t u n g s a k t i o n e n .
Das  T h e m a  V e r t r e t e r  wi rd  von 9% a n g e s p r o c h e n .  Es  wi r d  ein 
h a u f i g e r e r  B e s u c h  e r w a r t e t  ode r  Zusendung von Informat ion d i r e k t  vom 
W e r k .
Fur  6% i s t  Informat ion fur und Schulung von A n g e s t e l l t e n  wicht ig .  
3% wiinscht  mehr  W a r e n - l n f o  ( s iehe Nr .  14).
Je 3% e rwahn t  ma rka n t e s  D e k o - M a t e r i a l , K n o w- ho w  fur Fas t  Food,  
A br e c hnung  in M o n a t s a b s t a n d e n .
6.  VVeitere Vorschlage
Hier  ma chen  32% noch Vorschlage .
15% b e t o n e n  Werbung in R e f o r m z e i t s c h r i f t e n ,  Fe r ns ehen  o de r  durch 
D e k o r a t i o n .
6% s ind  fur  w e n i g e r  Z u c k e r  in den  A r t i k e l n .  Je 3% empfehlen:  
weniger  Bindemi t t e l ,  Phosphate ;  weg von So j a  - hin zum G e t r e i d e .
W e i t e r  e r w a h n t  w e r d e n  m i t  j e  3%:  P r o d u k t p a l e t t e  s t r a f f e n ;  
S t r e i c h e n  d e r  L a d e n h u t e r ;  S o n d e r a k t i o n ;  e i n h e i t l i c h e  A u f ma c h u n g  bei
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K u r m i t t e l n ;  s c h n e l l e r  uuf  M a r k t b e d i i r f n i s s e  r e u g i e r e n ;  V e r m e i d e n  von 
Li e fe r schwi er igke i  t e n .
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IV. Sons t iges
I. W i e v i e l  P r o z e n t  I h r e s  U m s a t z e s  vverden durch D E - V A U - C E  Ar t ike l  
best r i  t t en?
82% g e b e n  i h r e n  g e s c h i i t z t e n  U ms a t z  mit  D E - V A U - G E  an.  35% 
l iegt  in der  1-3%,  24% in de r  3 - 5 %  S p a n n e .  D.h.  liber die Hal f te  (59%) 
hat  e inen D E - V A U - G E  Umsatz  von 1 - 5%.
2. BegrOBen Sie  die kos t en l o se  Zuste l lung de r  Z e i t s c h r i f t  ' Pr ima Vita'?
62% b e g r u B e n  d i e  k o s t e n l o s e  Zus te l lung ,  12% lehnen s ie ab ,  27% 
sind une n t s c h i e de n  Oder e n t h a l t e n  s ich der  St imme.
53% ge fa 111 d i e  A u f m a c h u n g ,  nu r  3% ge f a l l t  s i e  nicht ,  44% sind 
unen t sch i eden  Oder e n t h a l t e n  s ich der  St imme.
50% f i n d e n  d e n  I n h a l t  g u t ,  3% s c h l e c h t ,  47% sind unen t s ch i eden  
oder  e n t h a l t e n  s ich der  St imme.
W a h r e n d  d i e  Z e i t s c h r i f t  s e h r  p o s i t i v  a u f g e n o m m e n  w i r d ,  s i nd  
w e n i g e  b e r e i t ,  s i e  wei t e r z ue mp f eh l e n  o de r  gar  zum Verkauf  a uszu l e gen .  
N u r  3% e m p f e h l e n  s i e  we i t e r ,  32% e m p f e h l e n  s i e  n i c h t ,  65% s ind  
unen t s ch i eden  ode r  e n t h a l t e n  s ich der  St imme.
V e r k a u f e n  w u r d e n  6%. 15% sind u n e n t s c h i e d e n  ode r  e n t h a l t e n  s ich
der  St imme.  79% sind n i ch t  b e r e i t ,  zu v e r k a u f e n .  Al l e rd i ngs  ist n icht  
k l a r ,  w a r u m .  I n t e r e s s a n t  i s t  d i e  A n m e r k u n g  e ines  Reformhausi  nhaber s  
(s iehe  FuBnote zu d i e se r  Frage ) .
3.  B e g r u Be n  S i e  d i e  k o s t e n l o s e  Zus te l lung der  Ze i t s c h r i f t  ' Ze i chen  der  
Zei t '7
18% b e g r u B e n  d i e  Z u s t e l l u n g .  44% s i nd  u n e n t s c h i e d e n  o d e r  
e n t h a l t e n  s i c h  d e r  S t i m m e .  38% s i n d  d a g e g e n .  ( S i e h e  FuBnote  zu 
d i e se r  F rage . )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. - Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht






( ) ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) ( ) 0 0 ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) 0 0 ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? /  
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( k ) ( ) ( ) .. (... ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen (k) ( ) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (X) angemessen, ( ) zu hoch
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusaramenarbeit verbessert werden?
dot tcCc Q.Ci-C' boL&f&kkotCj
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfUllen?
Wl&frasii&aju is
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfUllen? -
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Hires Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel
bestritten? ( ) $ 0 - l %  ( ) 1 — 3% ( > 3 - 5 %
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
gut gelegentlich schlecht
0 0 ( ) ( )
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? 0 0 ( ) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? (X) ( ) ( )
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
( ) (X) ( )
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) ( ) 0 0
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
0 0 ( )der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen liber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man da von erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fUr die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre RUckantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafl 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? ^
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
1. Die Produktpallette ist
gut 




0 3 ( )
2. Der Service ist ( ) o x ( ) ( ) c )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) 0 3 ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) 0 3 ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) O O ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen ( ) ( ) o x C ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden? A V  . . . u
Wvi£ir v>. . <•'/«- r* *•«.& 0. «„CiX« f.'A-o... A
. •>. v  " .. . t . ■ \  o  C -
joe *>».«.' 1V  T"^" fv \- * ■. i. N . ....
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
0.^  .j^ c. t.
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach
besser erfiillen? (J ^  ,.c-£>a.lAlLl<_A«c. ^
Ac.v. t _ \_j  ^ v . i T r A ( tvc. t?-<
-■s
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
/'u .-jA vc. 1 A_^ t-v.cA ( ^  0/vAA.cLs *T“
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
vCr> - - -a- n ' fl
6. Weitere Vorschlage:
0•A i.J U - > -  Cj-K.
0
"■pA. _LV„ ** • iCx.i.'i.V-. 'tr.. ■-; A ' C \J\-SK -A. . v? O > . r-\ t n Y<? V 'f* f\‘ .A
CxA ^  <^.,..5 r» Ac <2 VolK  \eZc.%jo.uL. S o  - A..,
n r? . - -> * - ; ..a * 1
t-'-\ <r* ,i«i-': ; .*»<\V CV\ <
 ^ C’ l  4 , * * ‘ P  i
IV. Sonstiges ‘ t L'?.*VV-.t-.'.vO.iu.
> i..„;c V ,v ■-!.
1. Wieviel Prozent Ihres Itasatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% (X ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) WUrden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
o x ( ) ( )
0 0 ( ) ( )
0 0 ( ) ( )
( ) 0 0 ( )
( ) ( ) 0 0
( ) ( ) 0 3
Wolfgang Witzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahraen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einera Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehraer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man da von erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beira 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vora DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort ira 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? .cA'-cl v^, i^ v^ v/wr-
Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?___
Wer ist der Gesellschafter? ----
Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? ----
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? Oi -1-0^












II. Wie bewerten Sie den DE-YAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- !
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) (N) ( ) C )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) (v) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? i t~cLf- triAAxl&i Qa— ^
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) M ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, angemessen, ( )
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja'f womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Unsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% 1 - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) raehr als 10%
BegrUBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
j a/ unentschieden/ nein /
gut gelegentlich schlecht
( ) 7 ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) - ( ) ( )
( ) ( )
( ) >3 ( )
Wolfgang Witzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ira Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Urn dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehraer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beira 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daJ3 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen, des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reicheiid ,
1. Die Produktpallette ist 0 2  ( ) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) (Hr ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) 0 0 ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) . . M ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) 0 2 ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) M ( )' ( ), „  ( >
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, angemessen, Q q  zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammeparbeifyerbessert werden? ^ ____
2. Welche Bedurfnisse Ihres Reforrahauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bedurfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich? ^
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent 
bestritten?
Ihres Unsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
( ) 0 - IX C ^ l  - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einera 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 




Elba 4c, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Daraen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beira 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daJ3 diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafl 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? ^
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
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gut







befrie- aus- schlecht 
digend reichend
1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) (<)
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) O Q
6. Der Geschmack der Artikel ,



















7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor? ^
1. Wie konnte die Zusanunenarbeit verbessert werden?
'biA*>Vu
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach
besser erfiillen? h » . i w  ' s ,
U. v4 u u *u j l.
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn ’Ja’, womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% 0 0  1 - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
der Zeitschrift ’Prima Vita’? (X ) ( ) ( )
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? ( y ) ( ) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? (  ) ( ) ( )
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter? (*) ( ) ( )
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem ^
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) 0 0  ( )
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? (A) ( ) ( )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einera Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusamraen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort ira 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
1. Die Produktpallette ist
gut




( ) ( )
2. Der Service ist ( ) 0 0 ( ) ( ) < )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist
y
<X) ( ) ( ) ( )
A. Die Qualitat der Produkte ist C ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) 0<) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen c ) , ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (X) angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie kdnnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bedurfnisse Hires Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bedurfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
A. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
A S  &  i  / ! /
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% 0 0  1 - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
gut gelegentlich schlecht 
( )0 0 ( )
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? ( ) (X) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? ( ) e o ( )
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter? C ) o o ( )
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
(>0Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) ( )
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( )( ) o o
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahraen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden llmschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Naraen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? 1 2345
2. Wer ist der Gesellschafter? *
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?





II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus-
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) ( ) 0 0 ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) OO ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( ) OO ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) OO ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) (X) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) OO ( ) ( )





III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. .Wie konnte,die Zusammenarbeit verbessert werden?, . . . '
isr , QlSJ AM^r A  * AM*^\C\UX QM& u)Q^ (l-^ fKcXSA^ i
^  Wj'xie&Mt v)
2. Welche Bediirfnisse Hires Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch
oM m c J & a
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach
* Am ( juam )
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn ’Ja*, womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
Cte&e. 'p A A u fo t  A  6
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Hires linsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% 0 0  1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
der Zeitschrift 'Prima Vita'? 0 0  ( ) ( )
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? Q O  ( ) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? ( M  ( ) ( )
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter? ( ) 0<) ( )
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
Preis von DM 3,- zura Verkauf auslegen? 0 0  ( ) ( )
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
. der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( ) (X) ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahraen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse rniissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fur die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
(
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? *. /J
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
V '
, Pottc—  ^
1 p
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.




1. Die Produktpallette ist ( ) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) O O ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) (X) (*) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) 0 0 ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) (XI ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen ( ) ( ) (X> ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, (X.) zu hoch.
\juDc1a.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
vrx*w Sojol - fii** \ juu~. e_
Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen? ton UwjCU'cU \ju d U \  ok$
ddML I •**•/+ bC-ot*— .
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfullen? ' f a ' 0 9 , f 1Z c * .b O u
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
hvcU ” —  Ko<A/rlu.n cCu m ,




1. Wieviel Prozent 
bestritten?
Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel
( ) 0 - 1% Q O  1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einera 
Preis von DM^,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
C k ( ) ( )
( ) (*) ( )
O O ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0 0
( » ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen liber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu-sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort ira 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Naraen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschaf ter? * -
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist
4. Die Qualitat der Produkte ist (
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( )
6. Der Geschraack der Artikel
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
( ) ( ) 03 C ) C )
( ) ( ) 03 ( ) . ( )
( ) ( ) ( ) 03 ( )
(X ( ) ( ) ( )
5. Welche Dienstleistun^en wiinschen Sie sich? U & f e  k M . -U i g unscn b nr ^ _
6. Weitere Vorschlage: UJ/) v 1 1  ^ ^
.........
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Unsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% 1 - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% • ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter'
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
jX> ( ) ( )
o e ( ) ( )
( ) C )
( ) O * ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem' Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH,: in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen liber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von -solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soll- 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vora DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? 2-
2. Wer ist der Gesellschafter? ■.
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?





II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte lcreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlei
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) 0 0 ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( ) 0 6 ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt? eivw. u ^ U u s
b) Welches ist das schlechtest Produkt? -Iiyuw tW»W«K* Vi^ -VCO i4C/tWt<4^
5. Der Nahrwert der Artikel ist o o ( ) ( ) ( ) c )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen (X ) ( )  ( )  ( )  ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (X) angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor'
1. Wie konnte die Zusaramenarbeit verbessert werden? ^
4, Li\lc CbCtyy KvU UU-Cy*. IUl ( u-u 't
&A4A.. yU^u*A4'**~~r~ i "f" ^ j  C.L*.1
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch aLU
besser erfiillen? „
l sv\  eU+*.  o - U~ t  \ u . U * U ~  t*-<U j .
(•J Qi Obt *'* " C^ y y ^ r ^  5 J l*cx£*e ^ T) LeAst-f r *S u ^ t ’^
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
f td f  j  Ift1 ■- l**-*st tLt -  (-c  SbcAr f'vveCL^sL't-i.
/y<JiS Ust~<*t (tec u\/UC> yusLJ u^c-e-U^i- f
U ( \* A * J  c /u a  tf-c/f-v Y w i < 'e4*-c i l s d d t : ,  jk> -  v/V c^t — ^  •-(-<• (,>w v c t * ^ . , 'i -L ^ - cA jca. W **
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn Ja , w o m i t ? ^ ^ ^
\^CCyy  ^ {jc~Ot*i*y*- J I K i t -
/ y ^ t .  J •vv ^ >  Ll u*. v. /w y~VUr<-<?.
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
. ^7 l ^  Uc*. cdc-^-^
6. Weitere Vorschlage:
' (A*l£ \A,<sy*4*y-i ybJ? ( Pi Ceil: , Ccx-c--* Jrt^ ~
Lt-c.-i £i*^i \y-\~lmd—x'lsQ' 'V***- LCi(U.w^ rv>i ^  fL<-<
Ci^U# —
W -  2  x , V - t o  r u y t ~ d ~ e ^ >
1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel
IV. Sonstiges
bestritten? ( ) 0 - 1% 
( ) 5 - 7%
(X) 1 - 3%
( ) 7 - 10%
( ) 3 — 5%
( ) mehr als 10% l*-'*'1
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einera
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja / unentschieden/ nein /
gut gelegentlich schlecht
00 ( ) ( )
00 ( ) ( )
00 ( ) ( )
( ) ( ) 00
( ) ( ) (X)
( ) (X) ( )
cA~u ^ t r cb l • ~Ay~^ *  ^  ^^ < -c ^
\z^ jA ycXb, u<-b IA ? < J+ *-v-v^





Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Daraen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einera Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Urn dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sarameln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fur die Abteilungsleiterbesprechung beira 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? 2✓
2*1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter? 2
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?






II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GB? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an. •
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist (X) ( ) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) (*0 ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) ( ) o 4
4. Die Qualitat der Produkte ist (X) ( ) ( x , ,< ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt? A " k p  V  *l>C, S1/1 2 tv
b) Welches ist das schlechtest Produkt? -A '
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) ( A ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) (X) ( ) ( ) ,, < )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, 0 4  zu hoch. 
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor? JJ-
ftijleUvuti. 9, f a y  2.v
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2 . Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch
besser erf alien? J J L?t( J ( &  j  i  if*  J / j , #
if frit*’ - ji'ji'v *'</'* * y  *•*&
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach
besser erfiillen? /
V>
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
/<>///
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich? y  /// / i  f / t / ' / / f ' *




1. Wieviel Prozent Ihres llnsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% (X) 1 - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10%. ( ) mehr als 10%
2. Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita’?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( )
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung












( ) ( )
( )
W l ( )
( ), 6<>.
U J C m
( )
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Wolfgang Witzlg 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einera Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. IM dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln.- Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Naraen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was' wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? .
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist




























o  j n c i u i c o a .o  l. u o u c o l c x x v s u h l . ;  *' tf  — ^  "  . % t
b) Welches ist das schlechtest Produkt? £ , 1 - 0 Tfc- fcl U'LU'ty f* i G>
5. Der Nahrwert der Artikel ist (>0 ( )  ( )  ( )  ( )
6. Der Geschraack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, 0 ) angemessen, zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusararaenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Hires Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn ’Ja', womit?
/V
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Unsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% (> 0 1 - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. Begriiflen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift ’Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift ’Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
(tf ( ) ( )
(*) ( ) ( )
(K ) ( ) ( )
( ) 0 0 ( )
( ) ( ) 0 0
( ) ( ) 0 6
Wolfgang Witzig
Elba 4ct 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafi 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? .
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht






( ) ( )
2. Der Service ist ( ) 0 0 ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) ( ) <X>
4. Die Qualitat der Produkte ist O0 ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ’) 0 0 ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) (K) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, (V) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2 . Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
/✓V
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Unsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1 % 1 - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein /
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita’?
gut gelegentlich schlecht
(X)( ) ( )
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? ( ) ( ) (X)
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? ( ) ( ) <*)
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
( ) ( )
¥Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) ( )
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
cK)der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( ) ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bedilrfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Naraen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? <o
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? \  „ M r* e  7
2. Wer ist der Gesellschafter? <$. /■/ ,
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? > H
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? 4 /V.
5. Was sind die Hauptproduktgruppen? vViS./V<S
'Sop*?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE^? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) (*) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) W ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) (*) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) (*) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) (x) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) (x) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (V) angemessen, ( ) zu hoch
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden? >*&*»*>'
2. Welche Bediirfnisse Hires Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen? rt-z±-t ■
3. Welche Bediirfnisse, Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen S ie  sich? C  ..




1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% (X) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
gut gelegentlich schlecht 
( )(X) ( )
a) Wie gefallt Dinen die Aufmachung? (X) ( ) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? (*0 ( ) ( )
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einera
( ) (*) ( )
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) ( ) (X)
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
( )der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( ) (*)
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einera Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. lin dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fur die Abteilungsleiterbesprechung beira 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dalJ diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
Inhchen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafl 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? 7 & 0
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( )
A. Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( )
o<j
(X i






b/S' 2 . u M ,
( J (A
f t







( ) ( )
U*-iZ.it
W>UueX>
( ) ( )
7. Dar Endvarbraucharprais ist za (Vniadrig'; ( ) anaemass an, ^ j,och_ ^
■2.0- Sota^p/^ocC^Cfc, iA.nj~Soncfer- 
w  else ’ p + c J e e . . 
1  ----------------- -------—------------- Ts. a. u's tiscU ;
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?/<$">«*<£e£rc/c ' S ‘U o f b < ^ < ) \ ,
1. Wie konnte die Zusanunenarbeit verbess€rt werden?Z ucL td/Z cO , -
Kj)iirz&, udBuak. besuc£ ej^ es u 1 pe6#refers ttaZU+4-aeCAsqeb-)
2 . Welche fledurfni$se Imres RefOrmnauses/Depots konnte. 
begser .erfiillep?
JprA _  _
te der DE-VAU-GE noch Tf~
s e lull n7 n  . , /_ gcCt-fO- v i  R .obc~Z4Z<£es u ^ r o fe -^  .
b ^ p o - u i f e ^ Q r
o  t.t_ t  r>_ j  • • j? • ____ -n T l rr i  i . v  j j  t\t? w a t t  /tt? t i________ u —   _ l  /Welche Bediirfnisse Ihrer Runderi konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen? b & S S Z T £■ . lf<zTb<***.c • uZ<zr_ oC*<-
—^ r ' 
StZTih/eP*.
4. Sollte das Angebot __
U,u< £b(jfks Oi?/<ux cc.eh< ~ cv>\r (cc^ ,e«
let ££A*j)-}ej> & O Q . 2.
5. Welche Dienstleistunggn wiinsch^n Sie sich? T  ;
*2 & fe.cCt c- e u^_^oe \*-}c£Lsf- *  a-oc^Leic/C, e.Zu^2. O f  . oc£tts~ 
JUetoc*\o?c<£./  <^2i^S~odu&cc/f, & & / n c ~ e L * *
6. Weitere Vorschlage: J  v_
/Q) - /ifr/fCUsC Oj2&£- ca^~-&T
Q c X J Z cu^ c^ c w y V A a  c c Q ^ js^ j - /
/
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% Q tf  3  -  5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Priraa Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
( ) ( M ( )
( ) (x) ( )
( ) & ) ( )
( ) (.<) w
( ) ( ) < x$
( ) o f ( )
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Daraen und Herren!
Ira Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, rait 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
forraulieren. Urn dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sarameln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk d-ienen. Ich wilrde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vora DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort ira 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daJ3 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
1. Die Produktpallette ist
gut
0 0 ( )
digend reichend 
( ) ( ) ( )
2. Der Service ist (sc) ( ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) ( / ) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist (X) ( ) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen ( ) ( y ) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (y) angemessen, ( ) zu hoch
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor? '
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden? .fit*i
2 .  Welche Bediirfnisse Ihres Refprmhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen? w G f & L d & r r t  G 1
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? . Wenn 'Ja', wornit?,
Welche Dienstleistungen_ wiinschen Sie sich?




1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) 1 - 3%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10%
DE-VAU-GE Artikel 
(X) 3 - 5 %
( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
gut gelegentlich schlecht 
( )( ) (X)
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? ( ) (y) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? ( ) (m ) ( )
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
( ) ( ) (X)
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) ( ) (X)
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
(X)der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( ) ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahraen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort ira 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
A. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
Wolfgang Witzig
£ ?  JCoirtki, ( u c f t  Q # e
Meinungsumfrage I.23*5
219








1. Die Produktpallette ist ( ) 66 ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der
( ) w ( ) ( ) ( )
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
( ) ( ) ( ) ( )
5. Der Nahrwert der Artikel ist
6. Der Geschmack der Artikel
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ist im allgemeinen ( ) ( ) , d o ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, IQr) angemessen, ( ;) zu hoch
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-rV/UJ-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) 1 - 3% (Y) 3 - 5 %
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift ’Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht




( ) ( ) Q 0
( ) < y > ( )
( ) ( )
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, darait mein beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? .
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? nov y  7
2. Wer ist der Gesellschafter? • flto" a A I ®
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? C-&*. ** ^ -----
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen? K
tUaW
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
1. Die Produktpallette ist
gut 




( ) ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist to ( ) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist 0 0 C ) . C ) ( ) ( )
5.
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
Der Nahrwert der Artikel ist ( ) (V) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen ( ) OO ' ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, 0 0  angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?






Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser ^  ^
Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen? ul)SJ
tue&/ \ ( k ^ V
Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn^ 'Ja', womit?
\ K M  OudC \ M 0 i (  c f c  (
Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
Weitere VorschlSge: At* ^  lU^, ^  < * * * '
UcA/'ixutl
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 — 3% £>0 3 - 5 %
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10% 23
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift ’Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3 t- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
( ) 0 0 ( )
( ) 0 0 ( )
( ) O O ( )
( ) ( ) 0 0
( ) ( ) 0 0
( ) O O ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen raeiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusamraen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion filr den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man da von erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? , „ vWt v.
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? 'l 23*5,
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? i (,
A. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? er)*'ei*triv^




II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut
gut
1. Die Produktpallette ist ( ) (X >
2. Der Service ist ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( )



















7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, zu hoch
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
u f t . i u j M  n  >
2. Welche Bedurfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfUIlen? ^  W e 4 c k \ l ( L  i>. P ^ U  M / l ~ )
3. Welche Bedurfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Direr Meinung nach
besser erfullen? ^  5U  j,. f i . l ' A ,  fff 111
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? . Wenn 'Ja', vomit?
Utl- P>~
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent 
bestritten?
Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% ( X  3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10% 23
2. BegrUBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 




( ) v W *  , ( ) 2
( ) 
( )
( ) , ( ) Z ( )
( ) ( ) i Cx$
( ) ( ) ( X f
( ) 0 0 ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahraen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einera Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu samraeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





1. Wann wurde das DE-VAU-GE
2. Wer ist der Gesellschafte
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
I. Was wissen Sie iiber das D
tl
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Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- !
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) (X ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) e<3 ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) ( ) ( ).
a) Welches ist das beste Produkt? p . ^  ■+ Pt'ihA-uAfL
b) Welches ist das schlechtest Produkt? / r******* / I*
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) N r () ( )
6. Der Geschmack der Artikel . /






III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor? aTN*- *<««- //• vU d-ds
/7 A t o J  2‘
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn ’Ja’, womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% 3 - 5 %
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift ’Prima Vita’?
gut gelegentlich schlecht 
( )(V) ( )
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? (X) ( ) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? 0v ( ) ( )
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
( ) ( )
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? 
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit’?
( ) 
(X)
<k3 ( ) 
( )( )
226
Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen— 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Naraen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? /
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die HauntDrodukteruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist



























a) Welches ist das beste P r o d u k t T J j ^ ^ j %Uuutn f ,
b) Welches ist das schlechtest Pfo3mciT~T____ attyoau*
5. Der NShrwert der Artikel ist ( ) ( ) (j() ( ) ( )
6. Der Geschraack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) 0 0  ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, 00 zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor? JfjXio, Jkuuju. TX
‘VQ*JL*tU C<dlu yk&tiioM*
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2i Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfullen?
j f r *  fio-Qe* f. XuXc&u
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach
besser erfullen?  ^ y t  ' /) /)
OtuC-i Hu JueM
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? . Wenn 'Ja', womit?
• CytM?. Cpuaac^  ju~.




1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3%
QO 5 - 7 %  ( ) 7 - 10%
DE-VAU-GE Artikel 
( ) 3 - 5%
( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Binen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
(X) ( ) ( )
oo ( ) ( )
C ) 00 ( )
( ) Ox) ( )
( ) () 00
00 ( ) ( )
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ira Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusamraen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehraer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse raiissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man da von erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen flir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vora DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre RuckantWort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafi 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk? . i } c (  — ,
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschaf ter? n . o  •>
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? ' '
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? —
5. Was sind die Hauptproduktgruppen? >—  l-j e-4.L
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
Die Produktpallette ist ( ) (J*) ( ) ( ) ( )
Der Service ist ( ) (/) ( ) ( ) ( )
Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) (/) ( ) ( ) ( )
Die Qualitat der Produkte ist ( ) . -7, ( > ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? / ( /
Der Nahrwert der Artikel ist ( ) (X) ( ) ( ) ( )
Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) ( ) ( O ( ) , ( )
Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angeraessen, (p 0 zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor? _ $"v/-//<■ tfcL
LA W —
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden? /
2. Welche 
besser
Bediirfnisse Ihres Reforrahauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
erfiillen?
/VE-» 7 a—  ^  °^ r<~
3. Welche 
besser
Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
erfiillen? ,
O  ie'{* £-•
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit? 5
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?




1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3%
£*) 5 - 7% ( ) 7 - 10%
/
DE-VAU-GE Artikel 
( ) 3 - 5%
( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ u n e n t s c h i e d e n / n ein/
gut g e l e g e n t l i c h schlecht
( ) ( ) 0
( ) C ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) (*)
( ) ( ) C*)
( ) ( ) (X)
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba Ac, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen 'und Herren!
*
Im Rahraen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstelluri’g bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
er Ges<^haj:frsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
zu'konnen, samrale ich Informationen iiber die 
cieJ:' vWr'schifeclenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesutidkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man bei(n DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu




Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fur die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behil£l£cfa .s^ eijr,khnnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafi 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




1. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
f 1 . Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
A. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
f*
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Die Produktpallette ist ( ) ( )
Der Service ist ( ) (V)
Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( ) (^)
Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
Der Nahrwert der Artikel ist ( ) 0 ^  ( )
Der Geschraack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) ( ) (JO (










III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden? - fyCuc.
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', vomit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
C O  5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ . unentschieden/ nein/
2. BegruBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
gut gelegentlich schlecht
<X )( ) ( )
a) Wie gefallt Hinen die Aufmachung? ( ) ( ) ( )
b) Wie gefallt Hinen der Inhalt? ( ) ( ) ( )
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
( ) ( ) ( )
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) ( ) (X)
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
(\ )der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( ) ( )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
|forraulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
lErwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, da!3 diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitem vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen In Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Meinungsumfrage





Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? ^
Wer ist der Gesellschafter? / - ?  <7 c _
Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? - V
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes*?
Was sind die Hauptproduktgruppen? f a
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht






C ) ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) ( ) 0 0 ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) Cxf ( ) ( ) ( )'
6. Der Geschraack der Artikel 
ist im allgemeinen ( ) b<5 ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusaramenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
I 3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?




1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) 1 — 3% ( ) 3 - 5%
- 7 %  ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung^ 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? t-
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
C*0 C ) ( )
( ) 0<5 ( )




( ) ( ) 0 0
( ) ( ) ( )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehraer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, darait man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man da von erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?




II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
1. Die Produktpallette ist
gut 




( ) ( )
2. Der Service ist X ( ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklaraationen ist ( ) (X ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) ( X ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) o o ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen ( ) (X5 ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (AO angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusaramenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch
<6* : e f t
dir
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? . Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent 
bestritten?
Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% (AO 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
C ) <*) ( )
( ) ( ) ( )
(*) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( X
( ) ( ) ( )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba Ac, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Daraen und Herren!
Ira Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, rait 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit rait der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Urn dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehraer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, darait man beira DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beira 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wilrde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, da/3 diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort ira 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
A. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? 




II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-G£? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist
4. Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgeraeinen ( ) fy-)
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (^ -)
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
( ) 6 0 ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) (•/) ( ) ( ) ( )
( )
( ) 
( ) ( )
( )
angemessen,
( ) ( )
( )
( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3%
( ) 5 - 7% 6 Q  7 - 10%
DE-VAU-GE Artikel 
( ) 3 - 5%
( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift *Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0 4
( ) <b& c >
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, \*enn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitem vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafi 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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Die Produktpallette ist 
Der Service ist 
Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( )
Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 
Der Nahrwert der Artikel ist ( )
Der Geschmack der Artikel













A  ( )
( ) ,  ( )
A  ( )  c )
k K  >( ) ( )
( ) 
( )x q u x u i x x g c u i & A u e \  /  a  v \  /  \ /  \ /
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, angemessen, ( ) zu hoch
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusamraenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Hires Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Hires linsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefMllt Hinen die Aufmachung?
b) Wie gefSllt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter'
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
0 0 ( ) ( )
( ) ( )
y e ( ) ( )
A ( ) ( )
c ) ( )
W
c ) ( )
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ira Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Urn dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?




II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) 04 ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) CM ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt? f j^ A (L-LcAsJ  U cA -
b) Welches ist das schlechtest Produkt'? u.YU  fjh  ■
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeineri ( ) C M  ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, (A) angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusamraenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAtJ-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
----
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich? ~
6. Weitere Vorschlage: 
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Unsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
2. Begriiflen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'? ) ( )C M (
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? ( y ) ( ) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? 0 0 ( ) ( )
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter? ( ) 0 0 ( )
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
Preis von DM 3,- zura Verkauf auslegen? ( ) ( ) ( M
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
( ) C Mder Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
t
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung.bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Urn dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
deneh auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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Die Produktpallette ist (^ Cf
Der Service ist ( )
Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( )
Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
Der Nahrwert der Artikel ist ( )
Der Geschmack der Artikel
























7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ^C5" angemessen, ( ) zu hoch.
Ill. Welclie-Verbesserungen schlagen Sie vor?. ^  j  > j  / j  „  *
1. Wie konnte die Zusaramenarbeit verbessert werden? q
( O t c i A
2 . Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?




1. Wieviel Prozent 
bestritten?
Ihres llnsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
(*> ( ) ( )
fleD ( ) ( )
W ( ) ( )
C ) ( ) ( )
A ) ( ) ( )
( ) ( ) A ?
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
244
13. Januar 1987
Sehr geehrte Daraen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen Uber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfullen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Ruckantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafl 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?




II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) <Xf ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist p o ( ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist p o ( ) ( ) C ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) P>$ ' C O ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt? A J'tt/3 i'Asfu r -e■ >
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 0
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) (><) (' ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) ( ) ( ), ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusaramenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent 
bestritten?
Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
( ) 0 - 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2 .
3.
Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
j x r ( ) ( )
( ) ( )
( ) u *
c ) ( )
c ) ( ) £ 0
c ) ( )
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Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Daraen und Herren!
Ira Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einera Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
forraulieren. Urn dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fur die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitem vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
deneh auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, dafi 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1.
2.
f t us 41
Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? 
Wer ist der Gesellschafter?
f // ** r0>r/V  &  S  J  r  ft i
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet? / /  ,
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes? C—  »» * '4c*
S ’cJ / C i S r *  c •>** • /tX - tr /J J  + *r** -ft*
/  ,  „ —  . J X ,  / * .  / s i * - . ______' .w x
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
/ // /
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II . Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) (x) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) (x) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) Cx$ ( ) C ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen ( ) Ck) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, (v? zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
si r* - v?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
I/,, s k ^
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) l - 3 %  ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) WUrden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
( ) ( ) (X)
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) (V)
( ) ( ) (*)
( ) ( ) (X)
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13. Januar 1987Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Urn dies tun zu konnen, samrale ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, darait man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soil 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafl diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht






( ) ( )
2. Der Service ist 04 ( ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) 0 4 ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist 0>3 ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt? 
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) O ) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen 0 4 ( ) A  ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ()Q  angemessen, ( ,) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 — 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
0 4 ( ) ( )
0 4 ( ) ( )
(*J (v) ( )
( ) (X T ( )
( ) ( )
C ) ( ) (X T
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daJ3 diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vora DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Uraschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fiir das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?











1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeinen







c ) s K  < )







III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusanunenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie. sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Urasatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) 1 — 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einera 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( )
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung ^
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
unentschieden/ nein/
gelegentlich schlecht
( ) ( )




( ) c )
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse mlissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man da von erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fur die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daJ3 diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vora DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstutzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 




I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-YAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
1. Die Produktpallette ist
2. Der Service ist
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist
4. Die Qualitat der Produkte ist
5. Der Nahrwert der Artikel ist
6. Der Geschmack der Artikel 
ist im allgemeineri
7. Der Endverbrauchernreis ist j
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
( ) 0 d C ) ( ) ( )
( ) ( ) 0 0 ( ) ( )
( ) ( ) X ( ) ( )
( ) , ( ) ( ) ( ) ( )




0 0  (■) ( ) C ) ( )
( ) o O ( ) ( ) ( )
( ) niedrig, ( ) angemessen, zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Ihres Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch
besser erfiillen? ^
D?Ao''- ,
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Ihrer Meinung nach
besser erfiillen? B a t t y  tfo d r t)* * #
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn ’Ja’, womit?




1. Wieviel Prozent Ihres Unsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - 1% ( ) 1 — 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. Begriifien Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift ’Zeichen der Zeit’?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
K i ( ) ( )
o 4 ( ) ( )
(XT ( ) ( J
( ) ( )
( ) ( ) 0 <
( ) ( ) &
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
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13. Januar 1987
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu 
formulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann. 1
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, daB diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vora DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitem vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fiir Ihre Unterstiitzung bei diesera Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 





I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?
5. Was sind die Hauptproduktgruppen?
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II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
1. Die Produktpallette ist
gut




( ) ( )
2. Der Service ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der 
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist C ) ( ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel 
ist ira allgemeinen ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Hires Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Ihrer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn 'Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres Umsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 - l %  ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5 %
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Prima Vita'?
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung?
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt?
c) Empfehlen Sie diese Zeitschrift weiter?
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem 
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen?
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung 
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'?
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
Wolfgang Witzig 13. Januar 1987
Elba Ac, 2126 Adendorf
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bei der DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, in Zusammen- 
arbeit mit der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu 
forraulieren. Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationen iiber die 
Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen (wie z.B. Kunden, Arbeit- 
nehmer) des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes. Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE Gesundkostwerk in der Lage ist reell zu 
entscheiden, welche man davon erfiillen kann.
Mein Anliegen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu sammeln. Sie soli 
als eine der Arbeitsgrundlagen fUr die Abteilungsleiterbesprechung beim 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Sie mir dabei 
behilflich sein konnten und mir nachstehende Fragen beantworten wiirden.
Ich versichere Ihnen, dafi diese Unterlagen vertraulich behandelt werden.
Die einzelnen Fragebogen wird niemand vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk einsehen 
konnen. Nur die statistische Auswertung wird der Geschaftsleitung und den 
Abteilungsleitern vorgelegt werden. Bitte senden Sie Ihre Riickantwort im 
beiliegenden Umschlag bis zum 25.1.87 an meine private Anschrift. Bitte 
machen Sie auf dem Fragebogen keine Angaben wie Namen, Anschrift, usw. von 
denen auf Sie geschlossen werden konnte.
Fur Ihre Unterstiitzung bei diesem Projekt bedanke ich mich. Ich hoffe, daB 
dadurch das DE-VAU-GE Gesundkostwerk Ihr Anliegen besser verstehen wird und 
Ihnen in Zukunft noch besser dienen kann. Fur das neue Jahr wiinsche ich 
Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GriiBen,
I. Was wissen Sie iiber das DE-VAU-GE Gesundkostwerk?
1. Wann wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
2. Wer ist der Gesellschafter?
3. Warum wurde das DE-VAU-GE Gesundkostwerk gegriindet?
4. Was ist das Markenzeichen des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes?




II. Wie bewerten Sie den DE-VAU-GE? Bitte kreuzen Sie entsprechendes an.
sehr gut befrie- aus- schlecht
gut digend reichend
1. Die Produktpallette ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2. Der Service ist ( ) C ) ( ) ( ) ( )
3. Die Bearbeitung der
Reklamationen ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4. Die Qualitat der Produkte ist ( ) C ) ( ) ( ) ( )
a) Welches ist das beste Produkt?
b) Welches ist das schlechtest Produkt?
5. Der Nahrwert der Artikel ist ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6. Der Geschmack der Artikel
ist im allgemeinen ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
7. Der Endverbraucherpreis ist zu ( ) niedrig, ( ) angemessen, ( ) zu hoch.
III. Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
1. Wie konnte die Zusammenarbeit verbessert werden?
2. Welche Bediirfnisse Hires Reformhauses/Depots konnte der DE-VAU-GE noch 
besser erfiillen?
3. Welche Bediirfnisse Hirer Kunden konnte der DE-VAU-GE Hirer Meinung nach 
besser erfiillen?
4. Sollte das Angebot der Artikel erweitert werden? Wenn ’Ja', womit?
5. Welche Dienstleistungen wiinschen Sie sich?
6. Weitere Vorschlage:
IV. Sonstiges
1. Wieviel Prozent Ihres linsatzes werden durch DE-VAU-GE Artikel 
bestritten? ( ) 0 — 1% ( ) 1 - 3% ( ) 3 - 5%
( ) 5 - 7% ( ) 7 - 10% ( ) mehr als 10%
ja/ unentschieden/ nein/
gut gelegentlich schlecht
2. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
der Zeitschrift 'Prima Vita'? ( ) ( ) ( )
a) Wie gefallt Ihnen die Aufmachung? ( ) ( ) ( )
b) Wie gefallt Ihnen der Inhalt? ( ) ( ) ( )
c) Erapfehlen Sie diese Zeitschrift weiter? ( ) ( ) ( )
d) Wiirden Sie diese Zeitschrift zu einem
Preis von DM 3,- zum Verkauf auslegen? ( ) ( ) ( )
3. BegriiBen Sie die kostenlose Zustellung
der Zeitschrift 'Zeichen der Zeit'? ( ) ( ) ( )
APPENDIX B




SURVEY FOR THE PASTORS OF THE 
SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH
1. DIE UMFRAGE
Wolfgang Wi tz ig 23.  November  1986
Elba 4c,  2126 Adendor f
Liebe Schwes t e r !  Lieber  Bruder!
In  R a h m e n  m e i n e r  D i s s e r t a t i o n  a r b e i t e  ich zur  Zei t  an e inem Pr o j e k t ,  
m i t  d e r  A u f g a b e n s t e l l u n g  be i m D E - V A U - G E  G E S U N D K O S T W E R K ,  in 
Z u s a m m e n a r b e i t  mi t  d e r  G e s ch i i  f t s l e i  t u n g , d i e  Z i e l f u n k t i o n  fu r  den  
B e t r i e b  n e u  zu f o r m u l i e -  r e n .  Dabei  soli  sowohl den mi s s i ona r i s c he n  
E r w a r t u n g e n  u n s e r e r  Geme i n -  s c ha f t  als  auch den m a r k t w i r t s c ha f t l i c h e n  
E r fo r de r n i s s en  Rechnung g e t r a -  gen vverden.
Um d ie s  tun zu konnen,  sammle ich Informat ionen  liber die Erwar t unge n  
d e r  v e r s c h i e d e n e n  I n t e r e s s e n s g r u p p e n  d e s  D E - V A U - G E s  (wi e  z . B .  
G e s e l l s c h a f -  t e r ,  Gemei nden ,  Kunden,  A r b e i t n e h m e r ). Diese  Bedur fn i s se  
mussen b e k a n n t  se in ,  damit  man beim D E - V A U - G E  in de r  Lage i s t ,  reel l  
zu e n t s c h e i d e n ,  we l che  man davon e r fu l l en  kann und wil l .
Mein Anl i egen  ist ,  e i ne  Liste von so l chen  Er war t unge n  zu e r s t e l l e n .  Sie 
so l i  a l s  e i n e  d e r  A r b e i  t s g r u n d l a g e n  fur die A b t e i l u n g s l e i t e r b e s p r e c h u n g  
b e i m  D E - V A U - G E  d i e n e n .  Ich w u r d e  m i c h  f r e u e n ,  wenn  Du mi r  
f o l g e n d e  F r a g e n  b e a n t w o r t e n  und b i s  zum 5 .  J a n u a r  1987 z u s e n d e n  
wurdes t .
F u r  D e i n e  H i l f e  in d i e s e r  S a c h e  d a n k e  i ch  Di r  und gr t iBe Dich  
f r eundl i ch ,
Dein Br.  i. H.
Bi t t e  k r e u z e  zu t r e f f endes  an:
( ) La i engl i ed  ( ) weibl ich ( ) 2 0 - 3 5  J ah r e  ( ) 36 - 50 Jahre
( ) P r ed i ge r ( i n )  ( ) mannl i ch  ( ) 5 1 - 6 5  J ah re  ( ) 66 + J ahre
1. W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a t  D e i n e  G e m e i n d e  D e i n e r  M e i n u n g  n a c h  
gegeni iber  dem D E - V A U - G E ?
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2. VVelche Bedur fni s se  der  Gemei nden  konn t e  der  D E - V A U - G E  Deiner  
M e i n u n g  n a c h  e r f Q l l e n ?  Wie k o n n t e  d i e s  in d e n  f o l g e n d e n  
Bere i chen  k onk r e t  aussehen?
Produkte  ( we l che? )  .
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Diens t l e i s tungen  (Ern a h rungs lehr  g t inge,  usw.)
Andere
3. Wie s t e l l s t  Du Dir  e i ne  Zusammenarbe i t  vor?
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Translation of the questionnaire to 
pastors of SDA churches
Wolfgang Witzig November 23, 1986
Elba 4c, 2126 Adendorf
Dear Sister! Dear Brother!
Within the framework of my dissertation and in coopera­
tion with the management I am working on a project to re­
write the mission statement at the DE-VAU-GE Gesundkost- 
werk GmbH. Two aspects are to be considered: the 
missionary objective of our church and the requirements 
of the market economy.
In order to do this I am gathering information about the 
expectations of the different populations (e.g., owners, 
churches, customers, employees) of the DE-VAU-GE Gesund- 
kostwerk. These needs of these populations must be known 
so that the employees at the DE-VAU-GE Gesundkostwerk 
will be better able to make meaningful decisions as to 
which of the needs they can meet.
My objective is to gather a listing of such expectations 
which will serve as a working basis where the department 
heads meet at the DE-VAU-GE Gesundkostwerk. I would be 
grateful if you would be willing to answer the following 
questions and mail them to me by January 5, 1987.
Thank you very much for your help. With kind regards,
Please mark accordingly:
( ) lay member ( ) female ( ) 20-35 years ( ) 36-50 
( ) pastor ( ) male ( ) 52-65 years ( ) 66 +
1. In your opinion, which expectations does your church 
have towards the DE-VAU-GE?
2. Which needs of the churches could be met by the




Services (courses about nutrition, etc.) 
Others
3. How do you perceive this kind of a co-operation?
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2. AUSWERTUNG DER UMFRAGE UNTER PREDIGERN
A.  Al l gemei ne  Da ten
Ende November  1986 wurden 120 F ra g e b o g e n  uber die Verbande  der  
GEME IN SC HA FT DER S IEBENTEN - TAGES ADVENTiSTEN IN D E U T S CH ­
LAND an P r e d i g e r  a u s g e g e b e n .  24 F r a g e b o g e n  w u r d e n  bi s  zum 10. 
Januar  1987 z u r i i c k g e s ch i c k t . Das e n t s p r i c h t  20%.
B. Pe r s o n l i c h e  Angaben
(20)  P r ed i ge r ( i n )  ( 4) Lai engl i ed
(19) mannl  ich ( ) weibl ich ( ) mannl i ch i( 4) weibl  ich
( 7) 2 0 - 3 5 Jahre ( ) 2 0 - 3 5  Jahre ( ) 2 0 - 3 5  Jahre ( 1) 2 0 - 3 5 Jahre
( 6) 3 6 - 5 0 Jahre ( ) 3 6 - 5 0  J ahre ( ) 3 6 - 5 0  Jahre ( 1) 3 6 - 5 0 Jahre
( 6) 5 1 - 6 5 Jahre ( ) 5 1 - 6 5  Jahre ( ) 5 1 - 6 5  Jahre ( 2) 5 1 - 6 5 Jahre
( ) 66 + Jahre ( ) 66 + Jahre ( ) 66 + Jahre ( ) 66 + Jahre
( 1) ke i ne  p e r son l i chen  Angaben
C.  An t wor t en
Die  A n t w o r t b o g e n  s i nd  d u r c h g e h e n d  nume r i e r t ,  beginnend mit  den 
A n t w o r t e n  von F r a u e n ,  d a n a c h  a u f s t e i g e n d  d e n  A l t e r s g r u p p e n  e n t -  
s p r e c h e n d .  Di e  Numme rn  v o r  d e n  un t e n a u f ge f i i h r t en  Ant wor t en  weisen 
s o m i t  a u f  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  A n t w o r t b o g e n  h i n .  D i e s  e r m b g l i c h t  
Q u e r v e r b i n d u n g e n  zu d e n  A n t w o r t e n  be i  d e n  a n d e r e n  F r a g e n  h e r z u -  
s t e l l e n .  Zum T e i l  w e r d e n  g r ammat i s c he  K o r r e k t u r en  vnrgenommen Oder 
abgek i i r z t e  Wor te  a u s g e s c h r i e b e n .
1. W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a t  D e i n e  G e m e i n d e  D e i n e r  M e i n u n g  n a c h  
gegenube r  dem D E - V A U - G E ?
( 2) D a B  e r  e i n  A u s h i i n g e s c h i l d  d e r  S T A  i s t ,  a u f g r u n d  s e i n e r  
e i nwandf r e i en  und s ch m a c k h a f t e n  Vol lwer tp rodukt e .
( 3) DaB die Produkte  etwas  p r e i s guns t i ge r  w a r en .
( 5) D E - V A U - G E  P r o d u k t e  fur die  Gemei nde  b e r e i t s t e l l e n ,  dami t  d i e se  
sie fur O f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t  (Messen,  S t a n d e  u.a. )  ve rwenden  kann .
( 6) * Lebensmi . t t e lverguns t igungen
* B e i  e i n e r  0  f f e n t l i c h k e i  t s v e r a n s t a l t u n g  M i t h i l f e  d u r c h  S t a n d ,  
Kos t p r oben  ...
* Informat ion uber neue Produkte  und d e r e n  Zubere i tung 
( 7) A t t r a k t i v e  Produkte  zu e r s chwi ng l i chen  P re i s en
( 8) P r od u k t p a l e t t e  gi inst iger  zu ve r kauf en  
( 9) Gesunde ,  s c h m a c k h a f t e  P rodukte  zu guns t igen  P r e i s en .
(10) E s t e a - W a r e n  deut l i ch  b i l l i ge r  ge ge nube r  Reformhaus
(11) * Gute ,  p r e i s w e r t e r e  und gesunde  Nahrung zu e r h a l t e n .
* N i c h t  d i e  Re f o r mh a u sp r e i s e  zu z ah l en ,  a b e r  die g l e i chen  Ar t ike l  
zu haben .
* Zu l e rnen  und anzuwenden  - Ges undhe i t s r e f o r m,  usw.
( 12 ) * Produkt info
* P r o d u k t i o n  v o n  N a h r u n g s m i t t e l n ,  d i e  in d e n  R a h m e n  d e r  
Vo l lwer t e rnahrung  g e h o r e n .
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(13) S t a r k e r e  P r a senz  irri A d v e n t e c h o  ( Informat ion) ,  bei K o n f e r en z e n  unci 
T a g u n g e n ,  in A u s s c h i i s s e n  de s  V e r b a n d e s  und d e r  Vere i  n i gungen  
(B e r i c h t e r s  t a t t u n g / V i d e o ).
(14) Im g e m e i  n s c h a  f t s e i  g e n e n  Organ  "Advent  - Echo"  e i ne  "Gesundhei  ts - 
s e i t e "  mi t  T i p s  und neuen Er ke nn t n i s s e n ;  BewuBtmachung ge s unde r ,  
s i nnvol l e r  Lebenswei se .
(15) * Mehr  Aufklarung liber gesunde Lebenswei se
* A u f k l a r u n g  u b e r  V o r -  u n d  N a c h t e i l e  d e r  P r o d u k t e  d e s  
D E - V A U - G E  (Es h e r r s c h e n  groBe Vorur t e i l e  gegen  S o j a p r o d u k t e .)
(16) * Gute  Qua l i t a t sware  h e r s t e l l en .
* B e s s e r e  I n f o r m a t i o n  an  d i e  G e m e i n d e n ,  z . B .  a h n l i c h  d e r  
N e u e r s c h e i  n u n g e n  de s  Ver l ages  uber  das A d v e n t e c h o  s o l l t en  die 
N e u p r o d u k t e  v o n  G R A N O V 1 T A  a u c h  b e  k an n t g e m a c h  t we r den  
(n i ch t  nur liber die Re f o r mh a u s e r ! ).
(17) * Bes s e r e s  Ve r t r i ebssys l em (mogl ichs t  in Hiinden von STA)
* N i e d r i g e r e  P r e i s e .
(18) H e r s t e l l u n g  u n d  V e r t r i e b  p r e i s g u n s t i g e r  Re f o r m n a h  r ungsm i t t e  1, 
b i b l i s c h  a d v e n t i s t i s c h e r A r t  ( o h n e  t i e r i s c h e  P r o d u k t e  u nd  
Umwel t s ch i i d i gung), p re i swer t  v e r p a c k t .
(19) Gesunde ,  s c h ma c k h a f t e ,  b r au c h b a r e ,  p r e i s we r t e  A n g e b o t e
(20)  * Die Waren so l l t en  bi l l iger  se in .
* S i e  s o l l t e n  g e s u n d h e i t s b e w u l i t e r  h e r g e s t e l l t  w e r d e n ,  z . B .  wird 
z u v i e l  Z u c k e r  v e r w e n d e t .  D i e  S o j a p r o d u k t e  s i n d  s c h w e r  
ve rdau l i ch  und nicht  j ede r  v e r t r a g t  s i e .
(21) I n t e n s i v e r e s  BewuBtmachen  uber die Bedeutung gesunde r  E r nah r ung  
h e u t e .
(22)  Mi t  Ausnahme e i n i ge r  Gl ieder  kennt  m.  M. die  Gemei nde  kaum den 
D E - V A U - G E  u n d  s e i n e  A r b e i t .  D a h e r  w a r e  e i n e  e t w a s  
a u s fuh r l i c he r e  Informat ion sehr  wi l lkommen.
(23)  * G e s u n d e  E B w a r e n  h e r z u s t e l l e n ,  n a c h  d e n  m o d e r n s t e n  w i s s e n -
s ch a f t l i ch e n  Er kenn t n i s s en  (nicht  zu t euer ! ) .
* Mi s s iona r i sch  t a t i g  zu sein ( G a n z h e i t s d e n k e n  der  STA v e r t r e t e n ) .
(24)  D e r  D E - V A U - G E  Liineburg ist n i ch t  auf  dem neu e s t e n  S t a n d .  Zu 
v i e l e  So ja - P r o d u k t e ,  d i e  s i c h  w e d e r  vom E r n a h r u n g s -  noch vom 
e n e r g i e w i r t s c h a f t l i c h e n  Ges i ch t punk t  r e c h t f e r t i g e n  l a s s en .
2.  W e l c h e  Bedl i r fn i sse  der  Gemeinden konn t e  der  D E - V A U - G E  Deine r  
M e i n u n g  n a c h  e r f u l l e n ?  Wi e  k o n n t e  d i e s  in d e n  f o l g e n d e n  
Be r e i c h e n  k onk r e t  aussehen?
(13) Zuers t  mussen Bediirl 'nisse e r s t / mehr  geweck t  we r de n .
(21) E r na h r ungs ku r s e  - Kochkurse  - V e g e t a r i s ch e  Kuche  heute
(22)  M e h r  E i n b l i c k  in d i e  N o t w e n d i g k e i t  e i n e r  g e s u n d e n  E r n a h r u n g  
e r m o g l i c h e n .
Produkte  (we lche? )
( 1) G e z i e l t e  P r o d uk  te  n t w i c k 1 ung n a c h  d e n  G r u n d s l i t z e n ,  wie s ie Got t  
durch E.G.  Whi te  an die Gemeinde  ge g e b e n  h a t .
( 2) W e g  v o n  d e n  s c h w e r v e r d a u l i c h e n  und e i w e i B t r a c h t i g e n  r e i n e n  
So  j a p r o d u k t e n  zu e i n e m  b r e i  t g e f a c h e r t e n  A n g e b o t  an g e s c h i c k t  
g e w u r z t e n  Ge t r e i  de  - Hl i l sen fr iich t e n  - He fe - Er  z e u g n i s s e n  , z . B .  a l s  
B r o t b e l a g e ,  B r a t l i n g e ,  S u p p e n  und S c h n e l l g e r i c h t e . E v t l .  auch 
honiggesuBte  N a c h s pe i s e n .
( 3) E S T E A - D o s e n  ( Inhal t  of tmals  l e i de r  2.  Wahl ,  die Qua l i t a t  laBt  zu
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wiinschen iibrig,  bes .  bei S t e a k s  oder  Ko l e t t s ) .
( 4) * Pre i swer t e  A l t e r n a t i v e  zum Flei sch!
* P a r t y  S p r e a d  i s t  s e h r  s c h m a c k h a f t .  Sandwich  P a s t e t e  dagegen  
g e f a l l t  n i c h t  so gut .  Besser  ist  es fur Kinder ,  dem gewohnten 
W u r s t g e s c h m a c k  zu e n t s p r e c h e n ,  z.13. K a i b s l e b e r w u r s t  mit  viel 
Ma j o ran  gewi i rzt .
* Wenn d i e  P r o d u k t e  mi t  zu v i e l  A r b e i t s l e i s t u n g  verbunden  s ind,  
w e r d e n  s i e  n i c h t  a n g e n o m m e n .  Vor a l l e m  von d e r  a l t e r e n  
Ge ne r a t i on  n i ch t .  Nur wenige Hausf rauen  l i eben  es ,  l ange  in der  
Kiiche zu v e r b r in g e n .
( 5) Reformwaren,  Lebensmi t t e l  ( a l l gemein)
( 7) * N a t u r be l a s se ne  Produk te ,  wenig v e r a r b e i t e t ,  wen ige r  g e z u c k e r t
* M o g l i c h k e i t  " R o h s t o f f e "  ( G e t r e i d e ,  N U s s e ,  e t c . )  g u n s t i g  
e inzukaufen
( 9) unlesbar
(10) Vege t a r i s chen  Speck  (b i sher  nur ilber USA zu b e z i e h e n )
(11) * S a m t l i c h e  Produkte  s o l l t en  p r e i swer t  s e i n .  Gesundkos t  d a r f  kein
Pr ivi l eg  der  Begi i t e r t en  se in .
* Wei Be  W a r e  s o l l t e  a n g e b o t e n  w e r d e n .  Vi e l l e i ch t  mussen Ver-  
t r i e b s s t r uk t u r e n  g e a n d e r t  we r de n .
(12) Vol lwer te rnahrung (nicht  sovie t  S o j a )
(14) * E r w e i t e r u n g  s o j a - a r m e r e r  o d e r  s o j a - f r e i e r  P r o d u k t e  z . B .  auf
Ge t r e i de b a s i s
* Angebot  p r e i s guns t i ge r  P roduk t e .
(15) s i ehe  1 = So ja
(16) E t l i c h e  P r o d u k t e ,  b e s o n d e r s  N a s c h e r e i e n ,  s i n d  m e i n e r  M e i n u n g  
nach viel  zu suB.
(17) M e h r  n a t u r b e l a s s e n e  und  w e n i g e r  m a s c h i n e l l  v e r a r b e i t e t e  
Lebensmi t t e l  a n b i e t e n .
(18) V e r t r a g l  i c h k e i  t b e a c h t e n  ( z . B.  Wi ene r l e  gut ,  F r an k fu r t e r  s ch l e c h t ,  
PVC sc h l e c h t )
(19) P r o d u k t e  des  a l l t a g l i c h e n  S p e i s e z e t t e l s ,  die kos tenmaBig nicht  zu 
s e h r  aus  dem R a h m e n  f a l l e n ,  wenn  s i e  s c h o n  n i c h t  b i l l i g e r  als 
e n t s p r e c h e n d e  a n d e r e  H e r s t e l l e r p r o d u k t e  se in  konnen .
(21) Die Produkte  des  D E - V A U - G E  noch s t a r k e r  b e k a n n t m a c h e n .
(22) M e i n e r  M e i n u n g ,  und s o w e i t  uns  b e k a n n t  (wir s ind " a l t e  Kunden" 
des  D E - V A U - G E ) ,  s ind die  E r ze u g n i s se  des  D E - V A U - G E  sehr  gut 
und v i e l s e i t i g .
(23)  M e h r  B i o - P r o d u k t e  ( z . B .  G e t r e i d e  a us  b i o l o g i s c h  - dy n a m i s c h e m  
Anbau)
(24) * Produkte  aus Reis und Mais ,  Bohnen (n i ch t  Soja ) ,  e t c .
* Mehr  Fr i s chproduk t e
* Mehr  auf die Herkunf t  der  Produkte  a c h t e n .
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Di ens t l e i s tungen  ( Er n a h r u n g s l e h r ga n g e ,  usw.)
( 1) I n f o r m a t i o n s a b e n d  u b e r  da s  g e s a m t e  W e r k  d e s  D E - V A U - G E  al s  
G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n  d e r  S T A  u nd  s e i n e  S t e l l u n g  a l s  
W i r t s c h a f t s u n t e r n e h m e n .
( 2) P r o d u k t g e b u n d e n e  E r n a h r u n g s l e h r g a n g e  in G e m e i n d e n  und 
Reformhausern  mit  g l e i c h z e i t i g e m  t h e o r e t i s c h e n  Un t e r b a u .
( 3) Sind s i cher  s eh r  wi i nschenswer t .
( 4) L e h r g i i n g e  w e r d e n  v i e l f a c h  von den g l e i c h e n  Frauen  immer wieder  
b e s u c h t .  M i t  e i n e m  A r z t  u n d  g e s u n d h e i t l i c h e n  A s p e k t e n
v e r b u n d e n ,  h a t  e r  m e h r  Anz  i e h u n g s k r a f t . N a c h  Ts che r noby l  ist 
e i n e  L e t a r g i e  e i n g e t r e t e n  b e i  m i r .  Was  s o i l s ,  e s  i s t  a l l e s  
v e r s t r a h l t .  Tut  was d a g e g e n ,  z .B.  m e d i z i n i s c h e  Aufklarung weiche
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P r o d u k t e  p f l a n z l i c h ,  t i e r i s c h ,  im K o r p e r  f e s t g e h a l t e n  w e r d e n .  
Dauer ,  Ore der  Ab l a g e r u n g  usw.
( 5) Rauche r en t wohnung  
( 6) * VVerksbesicht igung mi t  Verkauf
* A r be i  t s p l a t z a n g e b o t e  vom D E - V A U - G E ,  d i e  dem a r b e i  t s l o s e n  
Geme i ndeg l i ed  e i ne  C h a n c e  bo t e n .
( 7) A u f k l a r u n g  u b e r  g e s u n d e  L e b e n s w e i s e  und  E r n a h r u n g  ( n i c h t  
DE - VAU - GE - Produkt  b e z o g e n )
( 8) E r s t e l l u n g  e i n e r  A u s s t e l l u n g  ( W a n d e r  a u s s t e l l u n g )  mi t  P r o d u k t -  
s c h a u ,  v o r  a l l e m  a b e r  d e s  g a n z h e i t l i c h e n  M e n s c h e n b i l d e s .  
D E - V A U - G E  mehr  als  nur N a h r u n g s mi t t e i .
( 9) * Bera t e r (  i n n e n ) zur  Verfugung s t e l l en  (gegen  Honorar ! )
* F o r s c h u n g s a r b e i t ,  z . B .  ube r  E r n a h r u n g s - / L e b e n s g e w o h n h e i t e n  und 
i h r e  Wi r k un g  e v t l .  U n t e r s t i i t z u n g  s o l c h e r  For schung durch  e ine  
Sti  ftung
* e n t s p r e c h e n d e  o f f e n t l i ch e  A r be i t ,  Verof f en t l i chungen
(10) s i e h e  K o n z e p t v o r s c h l a g  e i n g e r e i c h t  im SDV im A u f t r a g  d e r  
G e s u n d h e i t s b e r a t e r
(11) Ausbi ldungsprogramme s o l l t en  a n g e b o t e n  werden:
a) G e s u n d h e i t s b e r a t e r  s ch n e l l e r  mogl ich machen
b) Lehr ga nge  v e r s c h i e d e n e r  Ar t  und sofor t
(12) Nich t  Aufgabe  des D E - V A U - G E
(13) D i e  u n t e r  1. g e n a n n t e n  R a t s c h l a g e  in K u r s e n  m a s s i v  a n b i e t e n  
(Mar i enhohe  - Semi nar  - F e r n l e h r k u r s e ).
(14) I n f o r m a t i o n s t a g u n g e n  in den Vere in igungen zur BewuBtmachung des  
a d ve n t i s t i s c h e n  G e s u n d k o s t w e r k e s .
(15) F a c h k r a f t e  de s  D E - V A U - G E  kommen  in d i e  Bez  i r k s g e m e i  n d e n , 
k l a r e n  auf  und b e a n t wo r t e n  F ragen  und b i e t en  Proben  an .
(16) F u r  L e h r g a n g e  z u m i n d e s t  g u t e s  I n f o r m a t i o n s m a t e r  i al und e i n e n  
g u t e n  Q u e r s c h n i t t  von  K o s t p r o b e n  b e r e i  t s t e l l e n . D a r a n  h a t  es  
b i sher  g emange l t .
(17) Vol 1 w e r t  - E r n a h r u n g s  - und K o c h k u r s e ,  s o wi e  G r u n d l e h r g a n g e  in 
Gemei nden  a n b i e t e n .
(18) * W e r b u n g  f u r  g e s u n d e  a u s g e g l i c h e n e  v e g e t a r i s c h e  K o s t  in
Gemei nde  und nach  auBen auf  b r e i t e r  Basis .
* F u h r u n g s s t e l  1 ung in g e s u n d e r  L e b e n s w e i s e  fur die Ge me i nsc h a f t  
z u r i i c k e r o b e r n .
* O b e r s e t z u n g  u n d  H e r a u s g a b e  v o n  B a s i s l i t e r a t u r  ( E G W )  in 
a n z i e h e n d e r  Aufmachung und l e i ch t  l e sb a r e r  Dosi s .
(19) E r n a h r u n g i e h r g a n g e ,  S p e i s e p l a n e ,  R e z e p t e
(20)  Es  w a r e  w i i n s c h e n s w e r t ,  wenn  m e h r  L e h r g a n g e  g e h a l t e n  w e r d e n
k o n n t e n .  Es  s o l l t e n  m e h r  G e s c h w i s t e r  a u s g e b i l d e t  w e r d e n ,  die 
d a n n  s e l b s t  L e h r g a n g e  h a l t e n  k o n n t e n .  Dies so l l t e  r eg iona l  gut  
v e r t e i l t  se in .
(21) D i e  Fi ihrung d e r  K u c h e n  u n s e r e r  I n s t i t u t i o n e n  - K r a n k e n h a u s  -
Al t e nhe i me
(22)  S o l c h e  E r n a h r u n gs l e h r g a n ge  und e v t l .  Tagungen waren  zu begruBen .
(23)  A u s b i l d u n g s l e h r g a n g e  fur e n g a g i e r t e  Geme i  n d e g l  i e d e r , d a m i t  s i e
s e l be r  E r na h r u n g s l e h r g a n g e  ha l t en  konnen .
(24)  Im A u g e n b l i c k  s c h e i n e n  mi r  m a n c h e  Geschwi s t e r  be s se r  in formier t
als die V e r t r e t e r  der  DVG - P r o d u k t e .
Ande r e
( 1) * M i s s i o n :  P l a n u n g  u n d  A u f b a u  e i n e s  G e s u n d h e i  t s z e n t r u m s ,  wo
K u r s e ,  S e m i n a r e  und B e r a t u n g e n  d u r c h g e f t i h r t  werden ,  die den
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g a n z e n  M e n s c h e n  umf ' ussen;  dem e i n  R e f o r m h u u s  a n g e s ch l o s s e n  
ist und in dem ein Ar z t  (oder  m e h r e r e )  ihre  A r z t p r a x i s  f i ihren.
* F o r d e r u n g  d e r  H e r a u s g a b e  d e s  B u c h e s  ' C o u n s e l s  on D i e t  and  
F o o d s ' .
( 2) A l s  S p r a c h r o h r  e i n e  s c h 1 i c h t g e h a 1 t e  n e K u n d e n z e i  t s c h r i  ft fur  
G e m e i n d e  und  R e f o r m h a u s ,  urn d i e s e s  F e l d  n i c h t  v o l l i g  d e n  
A n t h r o p o s o p h e n  zu u b e r l a s s e n .  T h e m e n ;  G e s u n d e  E r n a h r u n g  im 
H i n b l i c k  auf K o rp e r / S ee l e / Ge i s t ;  S c h o p f e r go t t ;  P rob leme der  Dr i t t en  
Wel t  und Flei schgenuB;  Ve g e t a r i e r  als Sp o r t i e r ;  Re z e p t e ;  Tips  . ..
( 7) * D E - V A U - G E  a l s  Z e n t r a l -  und Sammel s t e l l e  fur w i s se n sc h a f t l i ch e
E r k e n n t n i s s e  i iber  G e s u n d h e i t  und E r na h r un g  - Berei  t s c h a f t ,  
dies  auf  A nf r a ge  zugangl i ch  zu machen
* D E - V A U - G E  a l s  A n s p r e c h p a r  t n e r  b e i  D u r c h f u h r u n g  von  
Gesundhei  t sprogrammen
( 8) Schulung fur o r t l i c h e  r eg i o n a l e  A r b e i t
( 9) Fo  r d e r un g / K  oo  p e r  a t i o n ? A u f b a u  e i n e s  a d v .  K u r h a u s e s ,  v g l .  
B r u k e r - Lahnhohe
(11) Miss ionsweg zu a nde r e n  se in .
(13) M o d e r n e  R a t s c h l a g e  ( w i e  w a r e  e s  m i t  N e u u b e r s e t z u n g e n  von 
E . G . W h i t e  und I l l u s t r a t i o n  so wie  d a s  " Ich m o c h t e  n i c h t  krank  
we r de n"  Buch)
(16) Fur  e i n e n  T a g  d e r  o f f e n e n  Tu r  in . . .  h a t t e n  wir  um ein gutes ,  
g r o B e r e s  F a r b b i l d  von  GRANOVITA g e b e t e n ,  a b e r  e s  g i b t  da  
ans c h e i ne n d  nichts!  Dem Mangel  so l l t e  a bge ho l f e n  werden!
(18) Werbung fur Or t sgruppengrundung  des  DVG
(23)  * S t a r k e r e s  m i s s i o n a r i s c h e s  Eng a g e me n t  ( s ich n i ch t  so s eh r  h i n t e r
dem Namen granoVi ta  " v e r s t e c k e n " ! )
* Mehr  S e l b s t da r s t e l l ung  des  D E - V A U - G E  in den G e me i nd e n .
3.  Wie s t e l l s t  Du Dir e i ne  Zusammenarbe i t  vor?
( 1) E v t l .  P r o d u k t b e d u r  f n i s s e  und I d e e n ,  d i e  s i c h  a us  E r n a h r u n g s -  
ku r s t e i l nehme r n  e r g e b e n ,  dem D E - V A U - G E  w e i t e r r e i c h e n .
( 2) * E i n r i c h t u n g e n  von G e s u n d h e i  t s l  a d e n  in Zusammenarbe i t  mi t  dem
A d v e n t v e r l a g  in d e n  G e m e i n d e n ,  in d e n e n  B e r e i t s c h a f t  daf i i r  
vo r ha n d e n  i s t .
* D e n  G e m e i n d e n  a l l e  P r o d u k t e  z u g a n g l i c h  zu  m a c h e n  u nd  
m o g l i c h s t  e t w a s  p r e i s w e r t e r  a l s  im R e f o r m h a u s  (be ides  ist  zur 
Zei t  n i ch t  der  Fal l ) .
( 3) D i e  G e m e  i n d egl  i e d e r  w i s s e n  zum T e i l  n i c h t ,  was  D E - V A U - G E  
h e r s t e l l t .
( 4) S t e t e r  T r o p f e n  h o h l t  den  S t e i n .  R e g e l m a B i g  i n f o r m i e r e n  und 
a u f k l a r e n .  K u r z  a b g e f a B t e  S t a t e m e n t s  in d e r  G o t t e s d i e n s t p a u s e  
v e r l e s e n .  Immer  nur  e i ne  S a c h e  a n s p r e c h e n .  Die Al t en  kommen 
sonst  n icht  mi t .
( 5) DVG s o i l  M i t a r b e i t e r  und M a t e r i a l i e n  b e r e i t s t e l l e n ,  d a m i t  d i e  
G e m e i n d e n  o f f e n t l i c h e  G e s u n d h e i  t s a r b e i t  l e i s t en  konnen (mogl ichs t  
ein M i t a r b e i t e r  in der  Region als A n s p r e c h p a r t n e r ).
( 6) Ab und zu e i ne  Umfrage  an j edes  Ge me i nde g l i ed ,  was es  s i ch  vom 
D E - V A U - G E  wunscht ,  hof f t ,  a n b i e t e t  ...
( 7) W u n s c h t r a u m :  D e r  D E - V A U - G E  a l s  e i n  U n t e r n e h m e n ,  da s  e inem 
a d v e n t i s t i s c h e n  Lebenss t i l  in s e inem P r o d u k t a n g e b o t  und in se inem 
Er sche i nungsb i l d  Rechnung t r a g t .
( 8) I ch  e r w u n s c h e  mi r  e i n e  D a r s t e l l u n g  s e i n e r  Hi l fe,  die e r  mir fur 
me i ne  o f f e n t l i c h e  Ar be i t  a n b i e t e n  kann .
( 9) B e s s e r e  I n f o r m a t i o n  in d e n  G e m e i n d e n  e v t l .  d u r c h  e i n e n
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R e p r a s e n t a n t e n  des  DVG - Li ineburgs .
(11) N a c h d e m  g e k l a r t  w a r e ,  was  D E - V A U - G E  g e n a u  will ,  wiirde e ine  
Unt e r s t u t zung  der  Zie le  und gemeinsames  A r b e i t e n  s innvol l  s e in .
(12) Z.B.  e i ne  so l che  Umfrage .
(13) a) S t a n d i ge s  Semi nar  von e twa 3 Ta g e n  in Luneburg,  durch das  al l e
P r e d i g e r  pe r i od i s ch  gehen  mussen,  a n ge f a n g en  bei  Vors tehern!  
b) E i nbez i ehung  der  Or t sg r uppen  in Losungsf indung!
(16) Informat ionen  geben  und Wiinsche nach Mo g l i c hke i t  e r fu l l en .
(17) Umfassende  Informat ion bei P r ed i g e r t a g u n g e n  usw.
(18) F o r t b i l d u n g s l e h r g a n g e  mi t  D i p l o m e n ,  o f f e n t l i c h e  T a g u n g e n  und 
Kongres se  mi t  S c h w e r p u n k t t h e m e n .
(19) Informat ionen  - I nformat ionen  - I n f o r m a t i o n e n
(20)  Es s o l l t e  m o g l i c h s t  in j e d e r  G e m e i n d e  e i n  B e a u f t r a g t e r  des  
D E - V A U - G E  s e i n ,  der  In fo rmat ionen  e r h a l t ,  s i e  we i t e r g i b t  und an 
den D E - V A U - G E  s en d e t .
(21) Enge r e  Kon t a k t e  zu Gemei nden
(22)  O f t e r  mal  von  M i t a r b e i t e r n  d e s  D E - V A U - G E  besuch t  werden  und 
die A r be i t  in der  Gemei nde  vo r s t e l l e n  ...
(23) G e s u n d h e i  t s w o c h e n  in d e r  G e m e i n d e  o d e r  in o f f e n t l i c h e n  
E i n r i c h t u n g e n  v e r a n s t a l t e n ;  Ausschusse ,  Ern a h r u n g s s e mi na r e  in der  
Gemei n d e .
(24) E i n r i c h t u n g  von p r e i s g u n s t i g e n  V e r k a u f s s t e l l en  in den Gemei nden ,  
ahnl i ch  dem S c h r i f t e n s t a n d  .
D.  Zusammenfassung
Bei d i e s e r  U m f r a g e  i s t  zu b e a c h t e n ,  da  13 es  s i c h  h i e r  um d ie  
V o r s t e l l u n g  d e r  P r e d i g e r  a l s  V e r t r e t e r  d e r  G e m e i n d e n  h a n d e l t .  So
b e r u h e n  z .  B.  F o r d e r u n g e n  nach  mehr  P r o d u k t - Informat ion auf  g e m e i n -  
s c h a f t s i n t e r n e n  Bed i i r fn i s sen , die  a n d e r s  b e f r i e d i g t  werden  mussen als die 
des normalen R e f o r mh a us k u n d e n .
1. Erwar tungen
D e r  D E - V A U - G E  a l s  A u s h a n g e s c h i l d  fur die STA als ein U n t e r -  
n e h m e n ,  d a s  d e r  W e l t a n s c h a u u n g  und d e m s p e z i f i s c h e n  Lebenss t i l  der  
Ad v e n t g e m e i  nde  in s e i n e m  P r o d u k t a n ge b o t  und in s e inem E r s c h e i n u n g s - 
bi ld Rechnung t r a g t .
P r a s e n z  des  D E - V A U - G E  im Geme i nd e l e b e n  durch  Informat ionen in 
d e r  G erne  i n d e z e i t s c  h r i f t ; S t a n d ,  B e r i c h t e r s t a t t u n g  o d e r  Video  au f  
K o nf e r e nz e n  und in den Geme i nden .
Hil f e s t e l l u n g  d u r c h  d e n  D E - V A U - G E  bei der  O f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t  
d e r  i o k a l e n  G e m e i n d e  d u r c h  I n fo rmat i onsmat e r i a l  iiber gesunde  E r n a h r -  
ung ,  B e r e i  t s t e l  lung  von M a t e r i a l  und von  F a c h p e r s o n a l  fur Lehrgange  
und Tagungen .
Aufk 1 a rung  der  Geme i nd e g l i ed e r  sowie der  Of f en t l i chke i  t durch den 
D E - V A U - G E  iiber v e g e t a r i s c h e  Vol l wer t e r nahr ung .
P r o d u k t i o n  von  p r e i s w e r t e n , n a t u r b e l a s s e n e n  Reformwaren  fur e i ne  
v e g e t a r i s c h e  V o l l w e r t e r n a h r u n g ,  h e r g e s t e l l t  n a c h  m o d e r n s t e n  
E r k e n n t n i s s e n  u n t e r  Be r t ick si c h t i gu  n g d e r  v o n  G o t t  g e g e b e n e n  
G r un d s a t z e .
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F t i h r u n g s s t e l  lung  in g e s u n d e r  L e b e n s w e i s e  
z u r i i c k e r o b e r n .
Mission der  Ge me i nsc h a f t  u n t e r s t u t z e n .
ftir d i e  G e m e i n s c h a f t
2.  Bedur fni sse
Produkte  * A t t r a k t i v e  Produkte  zu e r schwi ng l i chen  P r e i s en .
* P r e i s w e r t e  A l t e r n a t i v e n  zu t i e r i s c h e n  P r o d u k t e n ;  
n icht  nur auf  So j a ba s i s .
* N a t u r b e l a s s e n ,  wenig v e r a r b e i t e t .
* Le i ch t  v e r t r a g l i c h .
* Weni ger  Zucker ,  bzw.  z u ck e r f r e i .
* Gut  a b g e s ch m e c k t .
* Lei ch t  a n z u r i c h t e n ;  S c h n e l l g e r i c h t e .
* P r e i s v e r g u n s t i g u n g e n .
* A u c h  " R o h s t o f f e "  w i e  G e t r e i d e  O d e r  Ni i sse  zum 
Verkauf  a n b i e t e n .
Informat ionen * H i n w e i s e  t i be r  P r o d u k t e  und  d e r e n  Z u b e r e i t u n g ;
Vors te l lung neuer  Produkte;  Re z e p t e ;  S p e i s e p l a n e .
* W i s s e n s we r t e s  u b e r  d i e  F i r m a  ( h u m a n  i n t e r e s t  
s t o r i e s ) .
* A n g e b o t e  u be r  m o g l i c h e  Hi l f e s t e l l unge n  durch  F a c h -  
k r a f t e  Oder Ma t e r i a l i e n .
* Info - Programme auf  K o n f e r en z e n ;  W a n d e r a u s s t e l l u n g .
Unterwei sung  * L e h r g a n g e  und Tagungen uber  gesunde  Ernah r ung  und
Lebenswei se ;  Kochkurse;  R a u c h e r e n t w o h n u n g .
* P e r io d i s c h e  Semi nare  fur P r e d i g e r
* A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e  v o n  G e s u n d h e i t s b e r a t e r n  
( A b s c h l u B  m i t  D i p l o m ;  e v e n t u e l l  g e m e i n s a m  mi t  
Ma r i e n h o h e ) .
Un t e r s t u t zung  * Hi l f es t e l l ung  besonder s  ftir O f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t .
* E n t s e n d u n g  v o n  F a c h k r a f t e n  f u r  L e h r g a n g e  und 
Tagungen;  auch gegen  Honor a r .
* Zur  Ver f t i gungs t e l l ung  von Ma t e r i a l ,  I n f o r ma t i onsb l a t  - 
t e r n ,  a u s g e w o g e n e  P a l e t t e  von  K o s t p r o b e n ,  S t ande ,  
usw.
* Fiihrung der  Kiichen der  STA - A n s t a l t e n .
* W e r b u n g  fur  G r u n d u n g  von l o k a l e n  O r t s g r u p p e n  des 
D VG - Verei  n s .
Aufklarung * Werbung fur v e g e t a r i s c h e  V o l I w e r t e r n a h r u n g .
* Kundenze i  t schr i  ft; e i gene  E c k e  im A d v e n t e c h o .
* H e r a u s g a b e  und U b e r s e t z u n g  von B a s i s l i t e r a t u r  (z .B.  
E . G. Whi te ,  "Counsel s  on Die t  and Foods" ) .
Ins t i t u t i onen  * E i n r i c h t e n  von G e s u n d h e i t s l a d e n  in Z u s a m m e n a r b e i t
mi t  dem Ver lag .
* A u f b a u  e i n e r  S a m m e i s t e l l e  ftir w i s s e n s c h a f t  1 i c h e  
E r ke n n t n i s s e  uber  Gesundhe i t  und E r na h r un g .
* F o r s c h u n g s s t e 11 e f u r  g e s u n d e  E r n a h r u n g s -  und  




Ver t r i eb
* E i n r i c h t u n g  e f r i e r  S t i f t u n g  z u r  F b r d e r u n g  v o n  
F o r s c h u n g .
* A u f b a u  e i n e s  G e s u n d h e i  ts z e n t r u m s  fur  Semi na r e  und 
B e r a t u n g .  ( R e f o r m h a u s  u n d  A r z t p r a x e n  k o n n t e n  
ang e s c h l os s e n  wer den . )
* Aufbau e i nes  a d v en t i s t i s c h e n  Kurhauses .
* E n g e r e  K o n t a k t e  zu l o k a l e n  Gemei nden ;  r ege l maBi ge  
B e s u c h e  d e r  G e m e i n d e n ;  f e s t e  A n s p r e c h p a r t n e r  
e i n s e t z e n ,  in den Gemei nden  und im D E - V A U - G E .
* O f f e n h e i t  g e g e n u b e r  V o r s c h l a g e n  v o n  
G e m e  i nd e g  1 i e d e r  n ; r e g e l m a B i g e  U m f r a g e n ,  um d i e  
Wunsche der  G l i e de r  zu e r f a h r e n .
* We r ks bes i c h t i gungen  (mit Verkauf) .
* A r b e i t s p l a t z a n g e b o t e  fur a r b e i t s l o s e  STAs.  *
* Wei Be  W a r e  a n b i e t e n ;  e v e n t u e l l  V e r t r i e b s s t r u k t u r e n  
v e r a n d e r n .
* Ver t r i ebs sys t em v e r b e s s e r n .
* In d e n  G e m e i n d e n  V e r k a u f s s t a n d e  e i n r i c h t e n  ahnl i ch  
dem Schr i  f t e n s t a n d .
271
23. November 1986Wolfgang W.itzig
Elba 4c, 2126 Adendorf
Liebe Schwester! Licber Bruder!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bcim DE-VAU-GE GESUMDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Geschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soli sowohl den missionarischen Erwartimgen unserer Gemein- 
schaft als auch den marktwirtschaftl.ichen Erfordernissen Rechnung getra- 
gen werden. :
Urn dies tun zu kiinnen, sammle ich Informationen iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Intcressensgruppen des D(F,-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gcmeinden, Kunden, Arbeitnehmer) .'4 Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der J.age 1st, roell zu entscheiden, 
welche man da von erfiillen kann und will, 1
Mein Anliegen ist, cine Liste von solciien Erwartungen zu erstellen.; Sie 
soli als eine der Arbcitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbes|fa?echung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich.'freuen, wenn Du inir folppende ' -J. . 
Fragen beantworten und bis zum 5. Janitor 1987 zusenden wiirdest. ~
Fiir Deine Ililfc in dieser Sadie danlcc ich Dir und griiBe Dish *frc&ndli;ch 
Dein Br. i. II. U ’- H' .- . %t. 'i '
: ; r b'W:: .
,s . j
Bitte kreuze zutreffendes an:
0 0  Laienglied (X) weiblich
( ) Predigor(in) ( ) mhnnlich
00  20-35 Jahre 
( 51-65 Jahre
9
( ) Jlfir,5Q^JaIjr.e. r 
( ) 66 + Jalire- •
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Deincr Meinung nach gegeniiber. 
dem DE-VAU-GE? V  / / 3*' ’ f
o Informationsabend iiber das gesamte Verk des ;DE-VAUj-GIJ als=
■--  Geraeinschaftsunternehmen der STA und seine Stellurig ala
Virtschaftsunternehmen. V . ^-
2. Welche Bediirfnisse der Cemeinden konnte der DE-VAU-GE Deincr fcleinung 





Produkte (welche?) : Gezielte Produktentwicklung nach .deal’sGrijndsatzaS 
wie sie Gott durch E.G. White an die Gemeinde.gegd^jeri wrurden£\ _ ri-.
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)
9  '
Anderc: Mission: Planung und Aufbau eines Gesundhsiiszentrums ijp _ 
Kurse, Seminare und Beratungen durchgefiihrt werden, die den gtfcnzen 
Menschen umfassen; dem ein Reformhaus angeschlossen ist und in 
dem ein Arzt (oder mehrere) ihre Arztpraxis fiihren.
Forderung der Herausgabe des Buches COUNSELS ON DIET AND FOODS.
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?






Elba 4c, 2126 Adendorf
Liebe Schwester! Lieber Eruder!
Im Rahinen moiner Dissertation arbeitc ich zur Zeit an eincm Projekt, mit 
der Aufgabenstellnng beim DE-VAIJ-GE GESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
dor Geschiif tsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb ncu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowohl don missionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als auch den marktwirtschaftlichen Erforderni ssen Rcchnung getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kiinnen, saminlc ich Informationcn iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Interessensgruppen des DE-VAlJ-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gemeinden, Kunden, Arbeitnehmnr). Diese Bediirfni sse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der l.agc ist, reel! zu entscliciden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Mein Anli.egen ist, eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstellen. Sic 
soli als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Icli wiirde inich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Uilfc in dieser Sadie dnnkc ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuze zutreffendes an:
(X) Laienglied 0 0  wciblich ( ) 20-35 Jahre 0 0  36-50 Jahre
( ) Prediger(in) ( ) mannlich ( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Deincr Meinung nach gegeniiber
dem DE-VAU-GE? . '
D ol|d UsT C-Vu 0Uu|<jpHujii <-0-T
leu AAuti a
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden Iconnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach erfiillen? Wie kiinnte dies in den folgenden Bercichen konkret 
aussehen?
Produkte (welche?) ^JL^vv>tucleuLjL'^ u.
-1 p*. j!cl' c ^ r ( au«. A u |4 i U -  ^  jTirxJLu'JiJ-
■£Au>»Jur2,'l-0j_u - H u cUUju -  - J^frro . . r » . f ~z, Q-iU i W e - A (
, 4Lu.pp.0-ui V- -^ iuuujZ^ «-V<.'cLjUu • <'-a>-W . Qu cie r«Au[U? AtViH/Vud-lOu.
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)
UA
^n ^ JL. Aju-uA" ‘^Jt'Ayyi-zXirxJu. D
3.
.Ax - 0-\ c\jl8a ^  'Ti£c\ AuAcLi A-tR^ epoaepiLj*. *** y 1' ^
T V- ■■. , . L ■_ I Uuu. Kuj  JUL'cC,, r*.. b t'ow/pA-f -^Wile / '
Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor? '
l '_ )  ( x m  *Vv e  v - » OL‘u  - . - . .  L  t .  k  ^ C  c \ ‘. .« v m  e e V-*.-  L . . C x > 4 U J -  A * m >  o U u u - 1
c\j_u ( U_ cJejUuliu ‘A c.jjjuv  ° t  t u t  '- I[4
2 )  -hjLee f\-j, ■ CuiJct  ^a  cAUaAc-Vo cAt e u  Ci cjliuu s u  - U, C tA
P -H e’ a W!K- V V^l ClJi \ u J -  2 u ,v  ?CiM tM -'ctJ fW : /  )
Wolfgang Witzig




Liebe Schwester! Lieber Eruder!
Im Rahinen moiner Dissertation arbeitc icb zur Zeit an einem Projekt, m.it 
der Aufgnbenstellung beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Gescluiftsloitung, die Zicl.funktion fiir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowohl den missionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als nuch den marktwirtschnftlichen ErEordernissen Rechnung getra- 
gen werden.
Um dies tun 7.u kiinnen, saminle ich Informationen iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Interessensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
tcr, Gcmeinden, Kuiulen, Arbeitnohmer). Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der I.age ist, reell zu entsclieiden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Mein Anlicgen ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu erstellen. Sie 
soil als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprecliung 
beim DE-VAU-GE diencn. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcnntwortcn und bis zum 5. Janitor 1987 zuscndcn wiirdest.
FUr Dcine Hilfc in dieser Sache dnnlce ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuze zutreffcndes an:
(><) Laienglied (pO weiblich
( ) Prediger(in) ( ' ) mannlich
( ) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
Q<) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Dciner Meinung noch gegcnuber 
detn DE-VAU-GE?
cJicijp) oU't 0<o<
2. Welche Bediirfnisse der Gcmeinden Iconnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nnch erfiillen? Wie Iciinnte dies in den folgenden Bereichen konkret 
aussehen?
Produkte (welche?) fcsl&c*. -  D o S ^
S |  4-a  !■ ^
Zu b |  &C-0 . &CsC Q ac3z/> ocA .
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)
>nVi cL -?eA_c c&ui'
Anderc
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
X>£ v/Av7 01 £E- PrJ-Csll^
Wolfgang Witzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
23. November 1936
Liebe Schwester! Lieber Bruder!
Iin Rahmen meiner Dissertation arbcitc ich zur Zei.t an eincm Projelct, mit 
der Aufgabcnstellung bcim DE-VAU-GE GESUNUK05TWERK, in Zusnmmennrbei.t mit 
der Gcschiif tslei.tung, die Zielfunktion fiir den Detrieb neu zu formulie- 
ren. Dabe.i soil sowoh.l den missioncirischen Erwartungen tinserer Gemein- 
scliaft als auch den marktwirtschaf tlichen Erfordernissen Rechnung getra- 
gen warden.
Um dies tun zu kiinnen, sninmle ich Informntionen iiber die Erwartungen der 
verschiedenen T.nteresscnsgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gemeinden, Kunden, Arbeitnelimer). Diese Bediirfnisse miisscn bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der l.age 1st, reell zu entscliciden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Hein Anliegon isl., eirie Eiste von solchnn Erwartungen zu erstellen. Sie 
soil als eine der Arboitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbcsprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Tell wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Jaauar 1987 zuscnden wiirdest.
Fiir Deine H.ilfe in dieser Sadie dnnke ich Dir und grii(3e Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuze zutreffondes an:
Laienglied pV) weiblich ( ) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
( ) Prediger(in) ( ) mjinnlich 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Ccmeinde De.incr Meinung nach gegcniiber 
dem DE-VAU-GE?
2. Welche I’ediirfnisse der Gemeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach erfiillen? Wie kiinnte dies in den folgenden Berci.chen konkret 
aussehen? o r e , ‘< < ^ k  IJ/-U ' H u k ' /  ,’n  r f e / c d *  l ,
Produkte / . - . l  re  lee Jett M a r k  t v / t  -
k? le
(welche?) f o f t y  S p f o t d  U  k  • * * * „ j  r ,7(_.c
(c fc tllf  f o j v i .  fic u v r  I s !  ? £ 1 ° ' '  ■l  / ‘ / / t c J t i s a u
‘ J  / * / /  J fat' ('CtjisfGtH
‘•etc 3 V inlsj*rPfhe<( . 2 - 1 -  k*ft>ste
/  J ,  TrceJvkk t”'^
anstleistungen (Ernahrungslchrgange, usw.) «• t  cr/fjeucne/iee* .
'  i ' k  L t f 'h c /h  n r i iv u c ic *  f e u d  v e e d e a  ‘ t d a ssjrc ive t'
~ //.,.. i . 4 ’/t> r  U ( t A' ,
d y q t t  S'
(S * r r fje jr f tr n  «etc $
t,'trcf-eu v/c ([«d\j/e e  e / te u x  y c *\ cJ\s a /k r e e t  k o n  '• , r k
Andere d t / e U e n  p - ^ e u  n u  v  u> *d*r r t k e a / l  4 /« rb
u n w L  i ^ k -
fare nS ic k le  / H y f f n  h e d i  d e n  J d / i , 7,yf/ , ’u f o / e n  Seven
K e e ^  d j e / ^ k  J U k ^ e u U  ! H d e r  6 e H  t i  f i e h s e n ,








Licbe Schwester! Eicber Bruder!
Iin Rahincn meiner Dissertation arbcito ich zur Zei.t an einem Projekt, mlt 
der Aufgabcnstel lung bciin DE-VAU-GE CESUNDKOSTWF.RK, in Zusammenarbcit mit 
der Gescbaftsleitung, die Ziel.funktion fiir den Betricb ncu zu formulie- 
ren. Da bci soli sowolil den miss.ionarischen Erwartungcn unserer Cemein- 
schaft als aucb den marktwirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung getra- 
gen warden.
Uni dies tun zu Itonncn, sammlo ich Informationen iiber die Erwartungcn tier 
verschiedcnen Intcressensgruppen dcs DE-VAU-GEs (wie z.B. Gosellschaf- 
tor, Gcmcindcn, Kunden, Arbeitnelimer). Diesc Dediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAIJ-GF. in der Engo ist, reell zu entscheiden, 
welclie man davon erfiillen Itann und will.
Mein Anlicgcn ist, eine Liste von solclien P.rwartungen zu crstellen. Sie 
soli als eine der Arbcitsgrund.lagen fiir die Abteilungs.leiterbcsprechung 
beim DE-VAll-GE dj.enen. Icli wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen benntworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wijrdest.
Fiir Dcine Hi If c in dieser Saciie dankc icli Dir und griiCe Dich freundl.ich, 
Dein Dr. i. II.
Bitte Itreuze zutreffendes an:
( ) Lalenglied ( ) weiblich (X3 20-35 Johrc ( ) 36-50 Jahre
0 0  Prediger(in) (X) mannlich ( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welchc F.rwartungon hat Deinc Gemcinde Dei.ncr Meinung nncli gegeniiber 
dem DE-VAU-GE?
Qgu*. /kru‘hic££e*~ , /yiC
^/OCtOoc^  5^ ix~~/Ce. U.Ci.) ,
2. Welche Dediirfnisse der Gcmeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 





3. Wie:stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
0>VCr t)uU /i/AcubiAxS w J  /Ua \ thk .
c^Jsic^  (cou^eAA /jU^asG^hr-
/iwv ck-r Qf'C) )
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Wolfgang Witzig 23. November 1986
Elba Ac, 2126 Adendorf
Liebe Schwester! Lieber Bruder!
Im Rahmen mciner Dissertation arbeitc ich zur Zei.t an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellnng beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Gcschciftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowolil den missionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als auch den marktwirtschaftlichcn Erfordernissen Rechnung getra- 
gen werden.
Urn dies tun zu kiinnen, samrnle ich Informationcn iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Intcrcssensgruppen des DF,-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gcmcindcn, Kumlen, Arbeitnehmer) . Dicso Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der I.agc 1st, reel! zu entsclieiden, 
welche man davon erfiillen Icnnn und will.
Mein Anl.icgen ir.t, eine Liste von solchen Erwartungen zu erstellen. Sie 
soli als eine der ArbeitsgrundLagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Hilfc in dieser Sache danke ich Dir und griiCe Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuze zutreffendes an:
( ) Laicnglicd ( ) weiblich (Af) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
(V5 Prediger(in) 0 0  nuinnlich ( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Deincr Meinung nach gegenuber 
dem DE-VAU-GE?
f t kb-f4l3Kll'*.vi ...» MW.
2. Welche Bediirfnisse der Gcmeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach erfiillen? Wie kiinnte dies in den folgenden Bereichen konlcret 
aussehen?
Produkte (welche?)
Dienstleistungen (Ernahrungslehrganget usw.) ,
7 > F - l ^  cl* U U o( ~ ,
gttCH tt>|f CAflMicr 7
Andere
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
Afr wned ec* ^ C*~**MqM, t~tcf ex fceZ, ^
(3be-l//Hf ~ 6 E  wCUsclj L 1/
Wolfgang Witzig
Elba 4c, 2126 Adondorf
23. November 1986
Liebe Schwester! Eieber Bruder!
Im Rahinen meiner Dissertation arbelte ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabcnstellung beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit m.it 
der Goschiiftsleitung, die Zielfunktion fiir den Cetrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soli sowobl don missionarischen Erwartungen tinsorer Gemein- 
schaft als auch den marktudrtschnftliclion Erfordernissen Rcchnung getra- 
gen werden.
Urn dies tun zu kfinnen, saminle ich Informationcn iiber die Erwartungen der 
verschiedenen T.ntcrcssensgruppen des DE-VAlJ-GEs (wie z.R. Gesol.lschnf- 
ter, Gcmeinden, Kunden, Arbeitnolimer). Dieso Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der I.age ist, reel! zu entscheiden, 
welche man davon erfullen kann und will.
Mein Anlicgon ist, oine Listc von sol chon Erwartungen zu crstell.en. Sie 
soli als eine der ArbeiLsgrundlagon fiir die Abteilungsleiterbcsprechung 
beim DE.-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Jantiar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Hilfc in dicser Sache dnnlce ich Dir und griifie Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuze zutreffondes' an:
( ) Laienglied ( ) woi.blich
(Y) Prediger(in) (>f) mannlich
(Y) 20-35 Jahrc ( ) 36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Deinor Meinung nach gegeniiber 
dem DE-VAU-GE?
atirakkH, ^rvcluJde c3a
2. Welche Bediirfnisse der Gcmeinden Iconnte tier DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach erfii.llen? Wie kiinnte dies in don folgenden Bereichen konkret 
aussehen?
Produkte (welche?) t
McoCg txras& l^  M u s i c s ( ^ b u c C L . / ' vi’'XX 
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgiinge, usw.) «<?U  < * * * * .« * * * -
^ul^ loruAAj^  o&0-ctco Um- . .
Z e e /  S l & h n ~ J  f * * ’*  ~ * * > 9 * ~ >
Andere
■a-.VauGi. o&> o & « A a £ -  u. A^a,eesk//c.
Ofa/JJL, CULf & U  CCtCU-tUSU' .
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?




Wolfgang Witzig 23. November 1906
Elba 4c, 2126 Adendorf
Liebe Schwester! Lieber Bruder!
Iin Rahinen meiner Dissertation nrbeito ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Goschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowolil don missionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als nuch den marktv/irtschaftl.ichen Erfordernissen Rechnung getra- 
gen warden.
Urn dies tun zu kiinnen, sammle ich Informationen iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Interessensgruppen des DE-VAlJ-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gemeinden, Kunden, Arbe.itnohmer ). Diese Bediirfm'sse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der Eage ist, roell zu entscheiden, 
welche man da von erfiillen knnn und will.
Mein An.liegcn ist., eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstellen. Sic 
soil als eine der Arbc.Ltsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen beantworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine ililfe in dieser Sache danke ich Dir und griiBe Dich frcundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte Icreuze zutreffondes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich
()^ ) Prediger(in) (^ <) mannlich
(V ) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1 Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Pcincr Meinung nach gegen iiber 
dem DE-VAU-GE? 75 - / / S  . J  /  /
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden Iconnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 




jSiJ ' ' -- , )
^ er b S f  ^c>. tt. , 6 j 5 0,1.
Andere . A C
3. Wie stellst Du Dir eine Zusninmenarbeit vor?
s>x^~ c n-J** i
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Wolfgang Witzig 23. November 1986
Elba 4c, 212G Adendorf
Licbe Schwestcr! Picber P,ruder!
Irn Rahmcn meiner Dissertation nrbeito ich zur Zei.t an ci.neni Projekt, mit 
der AufgnbenstelLung beim PE-VAU-GE CESLINPKOSTWERK, in Zusammonarbcit mit 
der Gcscluiftsleitung, die Zielfunktion flir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soli sowohl den miss.ionarischen Erwartungcn imserer Cemein- 
schaft als auch den mnrktwirtschnftlichen Erfordornissen Rochnung getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kiinnen, sammlo ich Informationcn iiber die Erwartungcn der 
verschiedenen Interessensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.P. Gosel.lschaf- 
ter, Gcmcinden, Kunden, Arbeitnehmor). Dieso Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim PE-VAU-GE in der Page 1st, roell zu entsclteiden, 
welche man davon erfiillen Icann und will.
Mein Anliegen ist, cine Piste von sol chon Erwartungcn zu erstcllen. Sic 
soli als eine der Arbcitsgrundlagen fiir die Abteil ungs.leiterbesprechung 
beim DE-VALI-GE dj.onen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Januar 1987 zuscndcn wiirdest.
Fiir Dcine Hilfc in dieser Sache danlce ich Pir und griiBe Pich freundlich, 
Dein Br. i. IP
Bitte Icreuze zutreffendes an:
( ) Laiengl.ied ( ) weiblich
Prediger(in) mannlich
CX$ 20-35 Jahrc ( ) 36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre





Welche Bediirfnisse der Gemeinden konnte der DE-VAU-GE Peiner Meinung 




Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)C,lJ* b ilGc » aM*/ / I y .
-%Qs~$*£xjuu*Mav/e)'l- •z.jT. U
Andere^ ^
3. Wie s te l
e L a  oJb>- Uu U qjuj^  [^/•Xru.ku--




Wolfgang Witzig 23. November 1906
Elba Ac, 2126 Adendorf
Liebe Schwcster! Lieber Bruder!
Iin Rahmen me.iner Dissertation arbcito ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstel.li.ing beim DE-VAIJ-GE GESUNDKOSTWERK, in Zttsammonarbeit mit 
der Geschiif tsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowohl den missionnrischen Erwartungcn unserer Gemein- 
schaft als auch den marktv/irtschaf tlichen Erforderni sscn Rechnung getrn- 
gen werden.
Urn dies tun zu kiinnen, snminlc ich Informationcn iiber die Erwartungen der 
verschiedenen T.ntoressensgruppen dos DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gemeinden, Kunden, Arbe.itnehmer). Diese Bediirf ni sse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAIJ-GE in der l.nge ist, reel! zu entscheiden, 
welche man davon erfiillen kann und will .
Mein Anliegen ist, eine L,iste von sol chon Erwarttingen zu erstellen. Sie 
soil als eine der Arbeitsgrundlagcn fiir die Abtei.1ungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE dicnen. Ich wiirdc mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen beantworten und bis zum 5. Januar 1987 zuscnden wiirdest.
Fiir Deine Hilfc in dieser Sadie danke ich Dir und griiGe Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte Icreuze zutreffendes an:
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Dcincr Meinung nach gegcniiber
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden Icdnnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach erfiillen? Wie kiinnte dies in den folgendcn Bereichen konkret 
aussehen?
( ) Lalenglied ( ) weiblich (><) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
0 0  Prediger(in) (^) mannlich ( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)
Andere
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
Wol f gang Wi tzig 23. November 1906
Elba 4c, 2126 Adendorf
Liebe Schwester! i.icber Uruder!
Im Rahmcn ne.iner Dissertation nrbeito ich ztir Zeit a n  eincm Projekt, mlt 
der Aufgabenstel Lung beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK, i n  Ztisammonarboit mit 
der Goschaftsleitung, die Zicl.funktion flir den Betricb neu zu formalie- 
ren. Dabei soil sowohl den miss.ionnrischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als nuch den inarktwirtschnf tlichen Erfordorni ssen Rcdinung getrn- 
gen werden.
Uni dies tun zu konnen, sammle ich Informationcn iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Interessensgruppen des DE-VAll-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gcmeinden, Kunden, Arbeitnehmer). Diese Bcdiirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der I .age 1st, reel! zu entscheiden, 
welche man davon erftillen Icnnn und will.
Mein An.licgcn 1st, eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstell.en. Sie 
soil als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbcsprechung 
beim DE-VAU-GE dj.onen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Janitor 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Hilfe in dieser Sache danko ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Dr. i. II.
Bitte kreuze zutreffendes an:
1. Wel.che Erwartungen hat Deine Gemcinde Dcincr Meinung nach gegeniiber
2. Welche Bediirfnisse der Gcmeinden konnte der DE-VAU-CE Deiner Meinung 







3. Wie stellst Du Dir eine Zusainmennrbeit vor?
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Wolfgang Witzig 23. November 1986
Elba 4c, 2126 Ademiorf
Licbe Schwester! Licber Bruder!
Im Rahinon meiner Dissertation arboitc ich zur Zei.t an eincm Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bolm Dll—VAU—G1Z GESUNDKOSTWERK, in Zusnmmonnrbei.t mit 
der Goschriftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowohl den missionarischen Erwartungen tmserer Geme.in- 
schaft als nuch den marktwirtschaftlichon Erfordernissen Rechnung getra- 
gen werden.
Urn dies tun zu kiinnen, snminle ich Informational iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Tntcressensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gcmeinden, Kunden, Arbeitnelimer). Dieso Bediirfnisse miissen bekannt 
scin, damit man beim DE-VAU-GE in der Logo ist, reel! 7.u entsclieiden, 
welche man davon erftillen Icann und will.
Mein Anliegcn ist, eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstellen. Sie 
soli nl.s eine der Arbcitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du inir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Januar 1987 zusendcn wiirdest.
Fiir Deine Hi If e in dieser Sache danke icli Dir und grliBe Dich freundl.ich, 
Dein Br. i. H.
Bitte kreuze zutreffondes an:
( ) Laienplied ( ) weiblirh.
( ) Prediger(in) mannlich
( ) 20-35 Jahre 36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erv/artungen hat Deine Gemeinde Deincr Meinung nach gegcniiber 
dem DE-VAU-GE?
<?roJL.lub*,h ^  TrvcltjU '^  • '* '-» k tkrh ^ tt^ lk i 
eCu ri>. d** l&dit'A, da If*//U<.dtrtLt.(rkKJ .
2. Welche Bediirfnisse der Gcmeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 






3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
;*B.: t X A  ( * t( L  U k
f t
Wolfgang Witzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
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23. November 1906
Liebe Schwester! Licber Bruder!
Iin Rahmen meiner Dissertation arbcitc ich zur Zei.t an eincm Projekt, mit 
der Aufgabenstellung beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Ccschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowolil den missionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als auch den marktwirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kbnnen, sammlc ich Informationen iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Interessensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gcmeinden, Kunden, Arbeitnehmer). Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der Gage ist, roell zu entscheiden, 
welche man davon erfiillen Icann und will.
Mein Anliegcn ist, eine Liste von solchen Erwartungen zu erstellen. Sie 
soil als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantv/orten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Hilfe in dieser Sache danlce ir.h Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich
P O  PredigerCrH*') mannlich
( ) 20-35 Jahro 36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Deincr Meinung nacli gegeniiber
dem DE-VAU-GE? S p c k fic & G . 1
2. Welche Bediirfnisse der Gcmeinden Icdnnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung
nach erfiillen? Wie kdnnte dies in den folgcndcn Bercichen konkret 
aussehen?^^ {Z>jeGZ < Z ^ j  ^
J-Produkte (welche?) A-<x^r-
4£z> N axL  A' tA~JL 2 - «*v“t£






3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
(s-—  r  « e  Ah. J
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Wolfgang Wit zip, 23. November 1906
Elba Ac, 2126 Adenclorf
Liebe Schwester! Licber Bruder!
■
Im Rahinen meiner Dissertation arbeito icb ztir Zeit an einem Projekt, mit 
tier Aufgabenstellung beim DE-VAU-GE CESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Goschrif tsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu formu.lie- 
ren. Dabei soil sowohl den missionarischen Erwartungen tmserer Gemein- 
schaft als auch den marktwirtschnftliclien Erfordernisscn Rcchnung getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kiinnen, saminle ich Informationen iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Tntoressensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschnf- 
ter, Gemeinden, Kunden, Arbeitnelimer). Diese Dediirf ni sse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der J.ago ist, reel! zu entscheiden, 
welche man davon erfu'llen knnn und will.
Mein Anlicgcn ist, cine Liste von solebon Erwartungen zu erstellen. Sie 
soil al.s eine der Arbeitsgrundlagcn fiir die Abteil ungsleiterl)csprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Icb wiirde mich freuen, wenn Du rni.r folgende 
Fragen beantworten und bis zum 3. Januar 1987 zusenden wurdest.
Fiir De.ine Hilfc in tlieser Sac.be danke ich Dir und griiBe Dicb freundli.ch, 
Dein Dr. i. II.
Bitte kreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich
(X ) Prediger(in) (X) miinnlich
( ) 20-33 Jahre « )  36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche F.rv/artungen hat Deine Gemeinde Deiner Meinung nach gegenuber
dem DF.-VAU-GE? ' ,
JH CcHC'AJSCH# ~ S £•& cajSaJ ^
i ' A*i7~ J j c/i/.
StAS/V l/f t- SrVS Vc'i t
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden Iconnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 






Vu~elSMA~i caji C\ JW
t ^ / v ^ r '  S r ,  s c  C e r i u m
C _
Anderc
3 c ~  rp>Z?c / £  •
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
Wolfgang Wit;zip
Elba 4c, 212G Adendorf
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23. November 1986
Liebe Schwester! Eicher Bruder!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite ich zur Zei.t an einem Projekt, mlt 
der Aufgabcnctellung beim DE-VAU-GE CESUNDKOSTWERK, in Z.usnmmonarbcit mit 
der Goscluiftsleitung, die Zie.lfunkt.ion fiir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowohl den missionnrischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als aucb den marktwirtschaftlichon Erfordernissen Rechnung getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kiinnen, saminle ich Informationen iiber die Erwartungen dcr 
verschiedenen Intoressensgrtippen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gemeinden, Kunden, Arbeitnehmer). Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der Eagc ist, roell zu entscheiden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Mein Anlicgcn ist, eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstellen. Sie 
soil a.l.s eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE di.enen. Ich wiirde inich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen benntworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Ililfe in dieser Sache danko ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Br.. i. II.
Bitte kreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich
(>0 Predigerpriff C*) mannlich
( ) 20-35 Jahre 0 0  36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Cemeinde Deincr Meinung nach gegeniiber 
dem DE-VAU-GE?
JfruJlk(?p™uA.G, -ctAer Z9b* ' ,-UMd P-rodcckJe
<^tsvU. ) Dt-Vao~6-e^
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden konnte der DE-VAU-GE Doiner Meinung
nach erfiillen? Wie konnte dies in den folgenden Bercichen konkret 
aussehen?
Produkte (welche? ) ^ ..
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)
'zFhs&&raJlJljc, cZte -  L9c(J^ -  6>&
VJLC c^ku^ t CUaJ  -CLud S^ocuJ-oOO^c.
Andere ,
x
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
O.0.
Wolfgang Wit7.ig
Elba Ac, 2126 Adendorf
23. November 1906
Liebe Schwester! Lieber Cruder!
Im Rahmcn mc.iner Dissertation nrbcitc icb 7.ur Zei.t an ei.nom Projekt, mlt 
Her Aufgabcnstellung beim PE-VAII-GE CESUNDKOSTWERK, in Zusantmnnarbcit mit 
der Geschaftsleitung, die Ziel.ftmktion fiir den Eetricb ncu 7.u formulie- 
ren. Ilnbei soil sowolil den missionarischen Erwnrtungen tinserer Gemein- 
schaft als auch den marktwi.rtschnf tl.ichon Erfordcrnissen Ecchnung getra- 
gen werden.
Uni dies tun 7.11 kcinnen, sammle ich Informationen iiber die Erwartungen der 
vcrschiedenen Intcressensgruppen des DE-VAU-GEs (wie 7. . B. Cescllschaf- 
ter, Gemeinden, Kundeti, Arbeitnehmer). Diesc Dediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim PE-VAU-GE in der T.nge 1st, reel! 7.11 entsclteiden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Mein Anlicgcn ist, eine Liste von solchen Erwnrtungen 7.u erstellen. Sie 
soil als eine der Arbeitsgrund.lagen fiir die Abteiiungsleiterbcsprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich freucn, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis 7.um 5. Januar 1937 zusenden wiirdest.
Fiir Peine llilfe in dicser Saciie danke ich Pir und griiBe Rich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuz.e zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich ( ) 20-35 Jahre (x ) 36-50 Jahre
(x) Prediger(in) (x) mannlich ( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche F.rwartungen hat Peine Gemeinde Dci.ncr Meinung nach gegeniiber 
dem DE-VAIJ-GE?
Gute Qualitatsware herstellen, bessere Information an die Gemeinden, z.B. 
ahnlich der Neuerscheinungen des Verlages iiber das Adventecho sollten die 
Neuprodukte von GRANOVITA auch bekanntgemacht werden (nicht nur iiber die 
Reformhauser!
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 




etliche Produkte, besonders Naschereien, sind meiner Meinung nach viel zu siili!
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.) 
fiir Lehrgange zumindest gutes Informationsmaterial und einen guten Querschnitt 
von Kostproben bereitstellen. Daran hat es bisher gemangelt!
Andere
Fur einen Tag der offenen Tiir in Wetzlar hatten wir urn ein gutes, groBeres Farb- 
bild von GRANOVITA gebeten, aber es gibt da anscheinend nichts! Dem Mangel sollte 
abgeholfen werden!
3. Wie stellst Du Dir cine Zusnmmenarbeit. vor?








Liebe Schwester! Lieber Bruder!
Iin Rahinen meiner Dissertation arbcite ich zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung bcim DE-VAU-GE GESIINDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Goschiiftsleitung, die Ziclfunktion fiir den Cetrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowobl den missionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als auch den marktwirtschaftlichen Erfordcrnissen Rechnung getra- 
gen werden.
Urn dies tun zu kiinncn, sammle ich Informationen iiber die Erwartungen der 
verschledenen Interessensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gemcinden, Kunden, Arbeitnehmer). Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der I .age 1st, rocll zu entscheiden, 
welclie man da von erfiillen Icann und will.
Mein Anliegcn ist, eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstellen. Sie 
soli als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen benntworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine ll.ilfe in dieser Sac.he danlce ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Dr. i. II.
Bitte Icreuze zutreffnndes an:
( ) Laienglied ( ) wei.blich ( ) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
(><) Prediger(in) mannlich (>Q 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Wel.che Erwartungen hat Deine Gcmeindo Dci.ncr Meinung nach gegeniiber .
dem I)I,^VAU-Gh?^ r & e & e  u . S r 4 j
- f-  A H te -tL rC
2. Welche J’ediirfnisse der Gemcinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung
nach erfiillen? Wie kiinnt^ a dies in den folgenden Boreichen konkret *
aussehen? W e .< « C $ e -*  i L u  o h .£ > r  f ( / r  .
-4 U’Zra.rbe.lf*/*,
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgiinge, usw.) 
v u c .r  (f —  /£■/-♦*-«. -f h C o c J t l t U r S < s  - 3~D
Andere
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor? __
(J,u, fa  *3*rp1>r ***■& ft >^Cc IrttCLf (/**£&** US.U'
Wolfgang Wit zip,
Riba 4c, 2126 Adendorf
23, November 1936
Liebe Schwester! Lieber Bruder!
Iin Rahinen meiner Dissertation nrbeite :ich zur Zeit an einem Projekt, mlt 
der Aufpabenstellnnp belm DR-VAU-GR CESUNDKOSTWERK, in Zusammonnrbeit mit 
der Gcschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb ncu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowohl don miss.ionarisclien Erwartungen tmserer Cemein- 
scliaft als nuch den marktwlrtschaftlichcn RrCorderni ssen Rechnunp getra- 
gen werden.
Urn dies tun zu kiinnen, snminle ich Informationen iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Interessenspruppen des DE-VAlJ-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gemeinden, Kunden, Arbe.itnohmor). Diese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim DF.-VAU-GE in der Rape ist, reel! zu entscheiden, 
welche man da von erfiillon Icann und will.
Mein Anliegen ist, eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstellen. Sie 
soil als eine der Arbcitsgrundlapen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DR-VAU-GR dienen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Hilfe in dieser Sache dnnlce ich Dir und griiCe Dich freundlich, 
Dein Br. i. H.
Bitte kreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) v/eiblich
()() Prediger(in) (/) mannlich
( ) 20-35 Jnhre ( ) 36-50 Jahre
(y) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Dei nor Moinung nach gegcniiber
dem DK-VAU-GE? adm cdtdudiM
((Am  JivUtotu Vwdubk ) / j/WHm-! viifi'tU
2. Welche Bediirfnisse der Cemeinden kcinnte dor DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach orfiillen? Wie lo'innte dies in den folgenden Bercichen Iconkret 
aussehen?
ViProdukte (welche?)
?/C  M O ifJ  j
Dienstleistungen (Ernalirungslohrgiinge, usw.)
ftyi OewWjdttiuo fotjiVnViVl Vn/ ■“<■{&'/''/■••& ■" -'/"‘St
JulUl StfJ'tMtfr Jfar.-Me .
h//<AiVfU“' ^  tkJtc“c,?d/c Y°u st*.' o</V'/t/aS/f 4‘ljt«<u/U{</<; "
Andere f i S / n / i
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit: 




23. November 1906Wolfgang W.itzig
Elba Ac, 2126 Adendorf
Liebe Schwester! Licber Bruder!
Iin Rahmen meiner Dissertation nrbcite ich zur Zeit an einem Projekt, mlt 
der Aufgabenstellnng beim DE-VAIJ-GE GESUNDKOSTWERK, iri Zusammenarbeit mit 
der Gcschaftsleitung, die Ziclfunktion fur den Betricb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowolil den missionarischen Erwnrtnngen nnserer Gemein- 
schaft als nuch den marktv/i rtsclinf tlicbon Erfordornissen Rochnung getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kfinncn, sa'minle ich Informationcn iiber die Erwartungen dor 
verscluedenen Interossensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschnf- 
ter, Gemeindon, Kunden, Arbeitnohinor). Dicse Bediirf n i sse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der Engc ist, reel! zu entscliciden, 
welclie man <lavon erfiillen kann und will.
Mein Anliegen ist, cine Liste von solchen Erwartungen zu erstellen. Sie 
soli als eine der Arbcitsgrundlogon fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE diencn. Ich wiirde mich freucn, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 3. Januar 1987 zuscnden wiirdest.
Fiir Deine Ililfe in dieser Sache danke ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuze zutreffondes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich ( ) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
(^) Prediger^krt) (^Q mannlich p^) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Deincr Meinung nach gegcniiber
2. Welche Bediirfnissc der Gemcinden Iconnte der DE-VAU-GE Dciner Meinung 




3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
Wolfgang Witzip




Licbe Schwcster! Licber Bruder!
Iin Rahmen neiner Dissertation arbeite ich 7.ur Zeit an cinom Projekt, nit 
der AufgahonstelLung beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWF.RK, in Zusanimonnrbcit mit 
der Goschiif tsleitung, die Ziel.funktion ftir den Betricb neu zu formulie- 
ren. Dabei so.l.L sowohl den missionarischen Erwartungcn unserer Geme.in- 
schaft als nuch den marktwirtschnftlichcn Erfordernissen Rcchnung getrn- 
gen werden.
Uni dies tnn zu konnen, sammlc ich Inforinationen iiber die Erwartungcn der 
verschiedenen Intoresscnsgruppen ties DE-VAU-GEs (wie z.B. Gescllschaf- 
ter, Gcmcinden, Kunden, Arbeitnohmer). D.iese Bediirfnisse miissen bekannt 
sein, damit man beim PE-VAU-GE in der Page 1 st, reel! zu entschciden, 
welche man davon erfiillen Ioann und will.
Mein Anliegcn ist, eine Liste von sol chon Erwartungen 7. u erstellen. Sie 
soli als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE di.enen. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Jamtar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Hilfc in dieser Sache danke ich Dir und griiBe Dich freundl.ich, 
Dein Br. i. U.
Bitte kreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich ( ) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
(X) Predigcr(in) ()0 mannlich (X.) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemcinde Dci.ncr Helming nach gegeniiber 
dem DE-VAU-GE?
Die Waren sollten billiger sein. Sie sollten gesundheitsbewuster herpe- 
stellt werden z.B. wird zuviel ^ucker verwand.
Die Sojaprodukte sind schwer verdaulich und nicht jeder vertrapt.
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 




Es ware wiinschenswert wenn mehr Lehrgange pehalten werden konnten.
Es sollten mehr Geschwister auspebildet werden, die dann selbst Lehr­
gange halten konnten. ^jes sollte regional put verteilt sein.
Andere
3. Wie stelist Du Dir eine Zusainmenarheit vor? •'
Es sollte moglichst in (Jeder Gemeinde ein Beauftragter des DE-VATT-GE 





Elba 4c, 2126 Adondorf
Liebe Schwester! Lieber Bruder!
Im Rahmen meiner Dissertation nrbcito icb zur Zeit an ei.nem Projekt, mlt 
der Aufgabenstellung beim DE-VAU-GE GESUNUK0S7WERK, in Zusammenarbeit mit 
der Goschaftsleitung, die Zielfunktion fiir den Betrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soli sowohl den missionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als aucb den marktwirtschaftlichon Erfordernissen Rechnung getrn- 
gen warden.
Um dies tun zu konnen, snmmlc ich Informntionen liber die Erwnrtungen der 
verscbiedenen Interessensgruppen des DE-VAII-GEs (wie z.B. Gosel.lschnf- 
ter, Gomeindcn, Kuiiden, Arbc.itnehmor ). Di.ese Dediirfn is.se miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der Wage 1st, reelI zu entsclieiden, 
welche man da von erfiillen Icann und will.
Mein Anli.egon ist, nine Liste von solclien E.rwartungen zu erstcll.en. Sio 
soil a Is ei ne der Arbeilsgrund la gen fiir die Alltel 1 tingslci terbesprechung 
beim DE-VAU-GE dionon. Tell wiirde mich freuen, wenn Du mir folgendc 
Fragen beantworten und bis zum 5. Jnnuar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir.Deine Ifilfe in dieser Sadie danko ich Dir und griiCe Dich freundlich, 
Dein Br. i. 11.
Ditte kreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) veiblich ( ) 20-35 Jnhre ( ) 36-50 Jahre
(X) Prediger(in) (X) mannlich (X) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deinc Gemeinde Deiner Meinung nach gegeniiber 
dem DE-VAU-GE?
2. Welche Bediirf nisse der Gemeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach erfiillen? Wie kiinnte dies in den folgenden Bcreichen konlcret
0 t & T W A u k k  cUf b £  VAC/ G E  UfflckxtafW
D.ienstleistungen (Ernahrungslchrgiinge, iisw.)
Andere





Elba 4c, 2126 Adenilorf
Liebe Schwester! Licber Bruder!
Im Rahmen meiner Dissertation arbeite icli zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung beim DE-VAU-GE CESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbei.t mit 
der Goschaftslcitung, die Zielfunktion fur don Detrieb neu zu formulie- 
ren. Dabei soil sowohl den missionorischen Erwartungen unserer Gemein- 
schaft als auch den marktwirtschaftlichcn Erforderni ssen Rcchnting getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kiinnen, saminle .ich Informationen liber die Erwartungen der 
verschiedenen Tnteressensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gosellschaf- 
ter, Gemeinden, Kuriden, Arbeitnehmer). D.i.eso Dediir f iri sse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der I,age ist, reel! zu entsclieiden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Mein An.I.iegen ist, eine Listc von solclien Erwartungen zu erstellen. Si.e 
soli al.s eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAU-GE diction. Ich wiirde mich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 6 . Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine llilfc in dieser Sadie danlce ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Jlr. i. II.
Bitte kreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) wciblich
6/J Prediger (iff) mfinnlich
( ) 20-35 Jahre 
00 51-65 Jahre
( ) 36-50 Jahre 
( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Deiner Meinung nach gogentiber
dem DE-VAIJ-GE?  ^ f ‘ ,
JU>i'A e^MAptn, t /ItJJJ.L'l /u* ■ M . ebu
hzA juu\ otU \ S<£ - U /hU -Ct aa . A tu tit •c&t/CiV cent. e&W'*
2. Welche Bediirfnisse der Gemeinden konnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung
nach erfiillen? Wie kiinnte dies in den folgenden Be,rcichen konkret 
aussehon? 2 2 u &JIa  t \ j  -Jvi c is lt  tio o j L \
<l^*AA&M/\sv\/vp Caaa,uj&£) illixXiM.
Produkte (welche?) *
y i l  Mm Q^  u m o ( q/SL^t-aa+A n, Z c^ L u<aJ  „ CtZA.
i I/Am - JlstJ i 'J.UAil obc ^Zm /YVIjC -AKtZysv j>/»\Z-t-i,.
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, tisw.)
Andere
3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor?
(D(jL  A-*s^ rCbC \r<Lu. ptii r$t jpt - AArC^ t/dM
cUa  (Q-Ksbl-A A-Aa c& a ^
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Licbe Schwester! Lieber Bruder!
Im Rahmen meiner Dissertation arbe.ite icb zur Zeit an einem Projekt, mit 
der Aufgabenstellung beim DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK, in Zusammenarbeit mit 
der Gcschaftsleitung, die Zielfunktion fur den Betrieb-neu zu formu.lie- 
ren. Dabei soil sowohl den mi.ss.ionarischen Erwartungen unserer Gemein- 
schnft als nuch den marlctwirtschaftlichon Erfordernisscn Rechnung getra- 
gen werden.
Um dies tun zu kiinncn, snmmlc ich Informationcn liber die Erwartungen der 
verschicdenen Intoressensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gomei.nden, Kunden, Arbe.itnehmer). I)i.cso Bediirfnisse miisnen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der Eage ist, roell zu entschciden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Mein Anliegen 1st, eirie Liste von solclien Erwartungen zu erstellen. Sie 
soil als eine der Arbeitsgrundlagen fiir die Abteil ungsleiterbesprecliung 
beim DE-VAU-GE dienen. Ich wiirde inich freuen, wenn Du mir folgende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wurdest.
Fiir Deine Hilfe in dieser Sache danke ich Dir und griiBe Dich freundlich, 
Dein Br. i. II.
Bitte Icreuze zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich
Prediger(in) ( ) miinnlich
( ) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemcinde Deinor Mcinung nach gogcnuber 
dem DU VAU GE. ^ sO*.
w Aj s i ( f/ u*>o*n ^  IM (jL2 {)
cinnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung )2. Welche Bediirfnisse der Ccmeitnlen kon c
nach crfiitlen? Wie kiinnte dies in den folgendcn Bereichen konkret 
aussehen?
Produkte (welche?) _ /ICloZy /j/<? - Pnftr/M. (A(i  ^ 2 * {J-
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)
Andere
_■ , y / /  :  , A i u * .  **>
/UcfsL j)/r-1/4U- " ^ s ^ c l O n  “!)
' 3. Wie stellst Du Dir eine Zusammenarbeit vor? ^
/ t
l—  — ? P £-f f/c- / Usrrr 2ft f  s-r r ,i~, st s+y* /*’/ fy /0 '0  ZZ.-1 (2 /y .
Wolfgang Witz.ig




Llebe Schweslcr! Lieber Cruder!
Iin Rahmen ne.iner Dissertation arbcito ich air Zei.t an einem Projekt, mlt 
der Aufgnbcnstellung bcim DE-VAU-GE GESUNDK0S1WERK, in Znsanimonarlieit mit 
der Geschaftsleitung, die Zlel.fimkt.ton fur den Bctr.icb neu zu formulie- 
ren. Daliei soil sowohl den mi.ss.ionnrischeu Erwarttmgcn unserer Gemein- 
schaft als nuch den marlctwirtschaftlichen Erforderni ssen Rechnung getra- 
gen warden.
Um dies tun zu konnen, sammle ich Informationcn iiber die Erwartungen der 
verschiedenen Interessensgruppen des DE-VAU-GEs (wie z.B. Gesellschaf- 
ter, Gcmeinden, Ktinden, Arbeitnehmer). Di.ese Bediirf ivi sse miissen bekannt 
sein, damit man beim DE-VAU-GE in der I .ago 1st, reel! zu entscheiden, 
welche man davon erfiillen kann und will.
Mein Anlicgen ist, eine Liste von sol chon Erwartungen zu erstell.en. Sie 
soli a.l.s eine der Arbeitsgrund.lagen fifr die Abteilungsleiterbesprechung 
beim DE-VAll-GE dienen. Ich wiirde mich freuen, venn Du mir foigende 
Fragen bcantworten und bis zum 5. Januar 1987 zusenden wiirdest.
Fiir Deine Ililfc in dieser Sadie danke ich Dir und griiBe Dich freundl.ich, 
Dein Br. i. II.
Bitte kreuz.e zutreffendes an:
( ) Laienglied ( ) weiblich
()Q Predigor(in) (x) mannlich
(X) 20-35 Jahre ( ) 36-50 Jahre
( ) 51-65 Jahre ( ) 66 + Jahre
1. Welche Erwartungen hat Deine Gemeinde Dci.ncr Moinung nacli gegcniiber
dem DE-VAU-GE? /U e^ J)V6> m 'cM  CiM^oOh^ -vukW&t S l c t n d .
^ v x A  S o ja  - fr o c h to i , e fa + c c K  * *  ^  ^  .
2. Welche Bedtirfnis.se der Gemeinden keinnte der DE-VAU-GE Deiner Meinung 
nach erfiillen? Wie keinnte dies in den folgendon Bercichen konkret 
aussehen?
Produkte (welche?)
'RlX, u*A(cu-> i hj 'aJ ;?!i.
bAtR/r £^ 76lprO(A$fo 
tMljlr CMfetii H^un^C^’y' ty/QtOJrti 
Dienstleistungen (Ernahrungslehrgange, usw.)
i/nXrt^ r- 7)l/& - flvohfytl
Andere
3. Wie stellst Du Dir eine 7.usnmmenarl)eit vor?
APPENDIX C
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SURVEY FOR THE LOCAL HEALTH-REFORM ASSOCIATIONS 
OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH
1. SURVEY
Wolfgang Wi tz ig
Elba  4c
2126 A d e n d o r f
23.  November  1986 
Lieber  Bruder  Ehrle!
Im R a h m e n  m e i n e r  D i s s e r t a t i o n  a r b e i t e  ich zur  Zei t  an e inem P r o j e k t ,  
m i t  d e r  A u f g a b e n s t e l l u n g  be i m D E - V A U - G E  G E S U N D K O S T W E R K , in 
Z u s a m m e n a r  bei  t mi t  d e r  G e s c h a  f t s l  ei  t u n g , e i n e  Z i e l f u n k t i o n  fur  den  
B e t r i e b  n e u  zu f o r m u l i e r e n .  Da be i  sol i  sowohl  den mi ss i ona -  r i s chen  
E r w a r t u n g e n  u n s e r e r  Ge me i nsc h a f t  al s  auch den m a r k t w i r t -  s c h a f t l i c h e n  
E r f o r d e r n i s s en  Rechnung g e t r a g e n  wer den .
Urn d i e s  tun zu k o n n e n ,  s a m m l e  i ch  I n f o r m a t i o n e n  u b e r  d i e  E r w a r ­
t u n g e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  I n t e r e s s e n s g r u p p e n  de s  D E -  VAU-GEs  (wie 
z . B .  G e s  e 11 s c  h a f t e r , G e m e i n d e n ,  K u n d e n ,  A r b e  i t n e h me r ). D i e s e  
B e d u r f n i s s e  m u s s e n  b e k a n n t  s e i n ,  dami t  man beim D E - V A U - G E  in der  
Lage ist  r ee l l  zu e n t s c h e i d e n ,  weiche  man davon e r fu l l en  kann und will .
Me i n  A n l i e g e n  i s t ,  e i ne  Liste von so l chen  Erwar t unge n  zu sammeln.  Sie 
soil als e i ne  der  Arbei  t s g r und l a gen  fur die Ab t e i l ungs l e i t e r  - b e s p r e c hung  
be i m D E - V A U - G E  d i e ne n .  Ich wurde mich f reuen,  wenn Du mir dabei  
beh i l f l i ch  se in  kbn n t e s t  und mir fo lgende  F ragen  b e a n t wo r t e n  wurdes t .
1. Bis vor den zwei t en  Wel t k r i e g  u n t e r s t a n d  die  Firma D E - V A U - G E  dem
V e r e i n  D E U T S C H E R  VERE1N FUR GESUNDHEITSPLEGE E.V.  und war 
Te i l  d e r  G e s u n d h e i  t s a r b e i  t d e r  G e m e i n s c h a f t .  Inwiewei t  b e -  s t eh t
heute  e i ne  Zusammenarbe i t  und wie auf ler t  s ie s ich?
2.  W e i c h e  E r w a r t u n g e n  h a t  d i e  Geme i nsc ha f t  g e ge nube r  dem D E - V A U -  
GE? Wie s t e l l s t  Du Dir die Zusammenarbei  t im I deal  fall vor?
3.  W e i c h e  B e d u r f n i s s e  d e r  G e m e i n d e n  k o n n t e  der  D E - V A U - G E  Deiner
M e i n u n g  n a c h  e r f u l l e n ?  Wi e  k o n n t e  d i e s  in d e n  B e r e i c h e n
Pr od uk  t e n  t wi c k l  ung , V e r t r i e b ,  D i e n s t l e i s t u n g / E r n a h r u n g s l e h r -  gange ,  
Miss ion,  usw konkre t  aus sehen?
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Von I n t e r e s s e  ware  fur mich auch die  Meinung d e r  D E - V A U - G E  G r up -  
p e n .  T r i f f s t  Du mi t  d e n  G r u p p en l e i t e r n  in n a c h s t e r  Zei t  zusammen und 
konn t e s t  ihnen die  zwei t e  und d r i t t e  F rage  v o r l ege n?  Oder  soil  ich sie 
d i r ek t  a n s ch re i b e n ?  Wurdes t  Du mir dann b i t t e  die A n sc h r i f t e n  senden?  
Ich b e n o t i g e  d i e se  Informat ion bis Mi t t e  J anuar ,  da ich s i e  Ende  Januar  
im D E - V A U - G E  vor l ege n  muC. Fur e i ne  ba l d i ge  Ant wor t  ware  ich Dir 
d a n k b a r .
F u r  D e i n e  Mil fe  in d i e s e r  S a c h e  d a n k e  i c h  D i r  und gr i iBe  Di c h  
f r eu nd l i c h ,
Dein Br.  i. H.
PS: Einen Br ie f  mit  g l e i chen  Oder ahn l i c he n  F r agen  s en d e  ich auch an
Br.  Amelung,  Br.  Hi l debrand t  und Fir. Ki l iun.
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Within the framework of my dissertation and in 
cooperation with the management, I am working on a 
project to rewrite the mission statement for the DE-VAU- 
GE Gesundkostwerk GmbH. Two aspects are to be 
considered: the missionary objective of our church and 
the reguirements of the market economy.
In order to do this I am gathering information about the 
expectations of the different populations (e.g., owners, 
churches, customers, employees) of the DE-VAU-GE 
Gesundkostwerk. These needs must be known so that the 
employees at the DE-VAU-GE Gesundkostwerk can make 
meaningful decisions as to which of these needs they 
could meet.
My objective is to gather a list of expectations. This 
will serve as a working basis when the department heads 
at the DE-VAU-GE Gesundkostwerk meet. I would be grate­
ful if you would be willing to answer the following 
questions.
1. Up to World War II the company DE-VAU-GE belonged to 
the association DEUTSCHER VEREIN FUR GESUND- 
HEITSPLEGE E.V. and was part of the health work of 
the church. To what extent does this cooperation 
exist today and how does it manifest itself?
2. What expectations does the church have towards the 
DE-VAU-GE? How would you envision an ideal 
cooperation?
3. In your opinion, which needs of the local churches 
could the DE-VAU-GE meet? How would this be 
reflected in the areas of product development, 
distribution, services/dietetics courses, mission, 
etc. ?
The opinion of the DE-VAU-GE groups would be of interest 
to me. Are you meeting with the group leaders in near 
future and could you put the second and third question to 
them? Or should I write directly to them? Would you
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send me their addresses please? I need the information 
by the middle of January as I have to make my 
presentation at DE-VAU-GE at the end of January. A 
prompt reply would be greatly appreciated.
Thank you very much for your help.
With kind regards,
P.S.: A letter with the same or similar questions is




2 . AUSWERTUNG DER MEINUNGSUMFRAGE UNTER DEN 
REGIONALGRUPPEN DES DEUTSCHEN VEREINS FOR 
GESUNDHEITSPFLEGE
A.  Al lgemeine  Da ten
H e r r  E h r l e ,  G e s c h a f t s f i i h r e r  t ier  Z e n t r a l s t e l l e  cles D E U T S C H E N  
VEREI NS  FOR G E S U N D H E I T S P F L E G E  E .  V. in D a r ms t a d t ,  wurde Ende 
N o v e m b e r  a n g e s c h r i e b e n  und g e b e t e n ,  f o lgende  Umfrage  an a l l e  loka len 
G r u p p e n  vvei t e r z u l e i t e n . Von 43 Gruppen  haben  fOnf g e a n t w o r t e t .  Das 
s i n d  11,6%.  Eine Gruppe s an d t e  zwei A n t wor t bogen  zuri ick (Nummern 5 
und 6).  Her r  Ehr l e  b e a n t w o r t e t e  die F ragen  aus s e i n e r  S i ch t  in einem 
s e p e r a t e n  Br ie f .
B. An t wor t en
D i e  U m f r a g e b o g e n  w u r d e n  n i c h t  s o r t i e r t ,  a b e r  d u r c h g e h e n d  
n u m e r i e r t .  D i e  N u m m e r n  s i n d  v o r  d e n  A n t w o r t e n  in K l a m m e r n  
v e r m e r k t .  D i e  A n t w o r t e n  s i n d  g e n a u s o  wie  a u f  d e n  F r a g e b o g e n  
w i e d e r g e g e b e n . Zum Tei l  wurden abgek i i r z t e  Wor te  a u s g e s c h r i e b e n  und 
g r ammat i sc he  Ko r r e k t u r en  vorgenommen.
1. VVelche E r w a r t u n g e n  h a b e n  d i e  D V G - G r u p p e n  g e g e n t i b e r  dem 
G e s u n d k o s t w e r k  in L u n e b u r g ?  W i e  s t e l l e n  w i r  u n s  d i e  
Zusammenarbe i t  im Ideal fal  1 vor?
(1) * A u s f i i h r l i c h e  I n f o r m a t i o n e n  iiber die g e s un d h e i t l i c h e n  A s p e k t e  der
e i n z e l n e n  Produkte  (Nahr we r t ,  Anwendung,  Wirkung)
* Gi inst ige Kondi t i onen  fur den Bezug von W a r e n p r o b e n
* PS:  A l l e r d i n g s  w a r e  g r u n d s a t z l i c h  zu k i a r e n ,  ob ein v e r s t a r k t e s  
E n g a g e m e n t  de s  G e s u n d k o s t w e r  kes  im B e r e i c h  de r  DVG- Gruppe n  
mogl i che rwe i se  die Gemeinni i t z igke i t  g e f a h r d e t .
(2) * I n f o r m a t i o n s b e s u c h e  in den DVG- G r u p p e n  und Geme i nd e n ,  wie sie
z.B.  die St imme der  Hoffnung schon l ange  p r a k t i z i e r t .
* I n f o -  und W e r b e v e r a n s t a l t u n g e n  b z w .  Ann o n c e n  in den M as se n -  
m e d i e n —  z.B.  Fe rnsehen
* A n n o n c e n  " E S T E A "  in R e g i o n a l  ze i  t u n g e n , urn d i e  A r b e i t  d e r  
DVG- Gruppe n  zu u n t e r s t u t z e n .
* We n n  m o g i i c h  aus  d e r  Anonymi t a t  (g r anoVi t a )  h e r a u s t r e t e n ,  damit  
die  S T A - G e m e i n s c h a f t  ihr Image v e r b e s s e r n  kann .
(3) * E r f a h r u n g s -  und  G e d a n k e n a u s t a u s c h  u b e r  d i e  A r b e i t  in d e n
E r n a h r u n g s k u r s e n  , den  B e d a r f  an  " G e s  u n d h e i  t s p r o d u k  t e n  " , uber  
Mogl  i c h k e i  t e n  d e r  P r o d u k t e n t w i c k l u n g  nach  den E r n a h r u n g s g r u n d - 
s a t z e n ,  wie  s i e  in ' C o u n s e l s  on D i e t  a n d  F o o d s '  e m p f o h i e n  
werden  u.a.
* Z u s a m m e n a r b e i t  e n t s t e h t  durch K o n t a k t p e r s o n e n . Wer s t e h t  beim 
D E - V A U - G E  fur, AuskOnfte zur Verfugung bei
- e r n ah ru ng s ph y s i o i o g i s c h e n  Fragen
- P roduk t f r agen
- Produktentwicklung 
- s on s t i g e n  Fragen
Dem V o r s t a n d  d e r  D V G - G r u p p e  s o l l t e  e i n e  K o n t a k t p e r s o n  beim 
D E - V A U - G E  fur Anf r agen  zur Verfugung s t e h e n .
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(4) * VVei terhin d i e  zur  Ver f u g u n g s t e l  1 ung von Proben  fur Messen und
S t a n d e  bzw.  Mii rkte.
* Ebenso  R e z e p t e .
* Kos t en l o s e  Produkte  zum Vorfuhren.
(5) G e s t a t t e t  b i t t e ,  d a (3 wi r ,  b e v o r  wi r  g e z i e l t  a u f  d i e  F r a g e n  
e i n g e h e n ,  e i n i g e  g r u n d s a t z l i c h e  G e d a n k e n  u b e r  u n s e r  S e l b s t -  
vers tandr i i s  als  DVG v o r a n s t e l l e n .
Wir v e r s t e h e n  den DVG i nne rha l b  u n s e r e r  Reihen  als "Au s h a n g e -  
s c h i l d "  ( K o n t a k t m i  t t e l ) unse r e r  G e me i ns c h a f t  gegeni iber  der  O f f e n t -  
l i c h k e i t .  D.h .  Go t t  ha t  uns in de r  Lebens re fo rm ( r e c h t e r  Arm der  
B o t s c h a f t )  w i c h t i g e  R a t s c h l a g e  g e g e b e n ,  d i e  b e s o n d e r s  in d e r  
E n d z e i t  fur  uns  w i c h t i g  s i n d ,  und die  wir auch an d e r en  Menschen  
mi t t e i l en  s o l l t en .  Unse re  Aufgabe  is t  es  a l so ,  von vie len Var i an t en  
d e r  E r n a h r u n g ,  d i e  es  h e u t e  g i b t ,  d i e  j e w e i l s  b e s s e r e  (opt imale )  
a u f z u z e i g e n  unci s e l b s t  a n z u n e h m e n .  S o  w e i t  zu u n s e r e m  
S e l b s t v e r s t a n d n i s .
Nun zu den F r agen .
* Wir  h a b e n  d i e  E r w a r t u n g ,  da(3 d i e  E r ze u g n i s se  unseres  Gesund -  
k o s t w e r k e s  u n s e r e n  G r u n d s a t z e n  e n t s p r e c h e n ,  da(3 wir n i ch t ,  wie 
e s  m i t u n t e r  d e r  Fa l l  i s t ,  bei  F r a g e n ,  d i e  in V o r t r a g e n  a u f -  
kommen,  auf  Produkte  des Reformhauses  o de r  so g a r  e i nes  gewohn-  
l i c h e n  S u p e r m a r k t e s  v e r w e i s e n  mi i s s e n ,  da  in u n s e r e n  e i g e n e n  
P r o d u k t e n  z . B .  Z u c k e r  n i c h t  n u r  a l s  W u r z m i t t e l ,  s o n d e r n  in 
u n v e r h a l t n i s m a l 3  ig h o h e n  Mengen e n t h a l t e n  i s t .  Die Norma fuhrt  
z .B.  Musli ohne  Zucke r .  So jami l ch  von Nuxo g ib t  es  ohne Zucke r .  
Unse r e  Produkte ,  ob f lussig ode r  al s  Pulver  h a be n  Zucker .
* D i e  Z u s a m m e n a r b e i  t b e t r e f f e n d  s c h l a g e n  wi r  v o r ,  dal3 wi r  be i  
g e p l a n t e n  N e u p r o d u k t e n  e i n e  " A r t  M i t s p r a c h e r e c h t "  e r h a l t e n ,  
n i c h t  daf l  in u n s e r e m  G e s u n d k o s t w e r k  A r t i k e l  e n t w i c k e l t  und 
v e r t r i e b e n  w e r d e n ,  d i e  n i c h t  u n s e r e n  G r u n d s a t z e p  e n t s p r e c h e n .  
I mme r h i n  v e r s t e h e n  wir das Gesundkos t we rk  in Li ineburg als unser  
G e s u n d k o s t w e r k  und n i c h t  a l s  s e l b s t a n d i g e s  U n t e r n e h m e n ,  das  
a l l e s  m o g l i c h e  h e r s t e l l t ,  u n d  u . a .  a u c h  P r o d u k t e ,  d i e  wir  
ve rwenden  konnen .
E n t s c h u l d i g t  b i t t e  d i e  u n v e r s c h l  u s s e l t e  A r t  u n s e r e r  S t e l i u n g -  
n a h m e ,  a b e r  nu r  so i s t  g e w a h r l e i s t e t ,  dal3 wir r i ch t i g  v e r s t a n d e n  
w e r d e n .
(6) * Zusendung von:  - M u s  t e r n  ( b e s o n d e r s  I n f o r m a t i o n e n  u b e r
N e u e r s c h e i n u n g e n )
- Vor t r ags  und P r o p a g a n d a m a t e r i a l
* ErOffnung v e g e t a r i s c h e r  R e s t a u r a n t s  fo rde rn
* oder  v e g e t a r i s c h e  R e s t a u r a n t  - K e t t e  au f z i ehen
* 1 Reze p t b u c h  ohne  Zucker  und t i e r i s ch e s  Eiwei(3 he rausbr i ngen
2.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  d e r  D V G - G r u p p e n  und G e m e i n d e n  konn t e  das 
G e s u n d k o s t w e r k  e r f u l l e n ?  Wi e  w u r d e  d i e s  in d e n  B e r e i c h e n  
P r od u k  t e n t w i c k  1 ung , V e r t r i e b ,  D i e n s t l e i s t u n g  , E r n a h r u n g s l e h r g a n g e ,  
Mission usw. kon k r e t  aus sehen?
(1) * V e r s t a r k t e  p e r s o n e l l e  U n t e r s t u t z u n g  de r  DVG-Gruppen  durch das 
Gesundkos t werk  bei Messen  und a n d e r e n  groBen V e r a n s t a l t u n g e n .
* Regelmaff ige We rks i n fo rma t i onen  fur DVG- Gruppe n
- z.B.  im Rahmen e i nes  " W e r k s - R u n d b r i e f e s "
- z.B.  A n g e b o t e  von We r ks b e s i c h t i g u n g e n
* D i a - S c h a u  u b e r  w e l t w e i t e  G e s u n d k o s t a r b e i t ,  um Beka n n t he i t sg r a d  
zu fordern
* Weni ger  Zucker  in d i v e r s en  Ar t i k e l n  (z .B.  Musl i ,  S o j a - M i l c h ,  e t c . )
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* F a c h b e r a t u n g  fur  V e r w e n d u n g  von D V G - P r o d u k t e n ,  z .13. Angebo t e  
e i n e s  m e h r t e i l i g e n  K u r s e s  d u r c h  F a c h b e r a t e r i  n n e n  fur  u n s e r  
6-mo'n.  DVG - Regi ona lprogramm
(2) * P r o d u k t i o n  von O v e r h e a d  - Fol ien (Dias,  Fi lme)  gemeinsam mit  DVG
for Semi nar  "GesOnder  t eben"  unter  Aspekt :  " f a l s c h e  Ernah r ung  - 
U r s a c h e  v i e l e r  E r k r a n k u n g e n  /  r i c h t i g  e r n a h r t  und v e r h a l t e n  - 
gesund an Leib,  S e e l e ,  Gei s t . "
(3) Ver t r i eb:
* Wir  w u r d e n  uns  w On s c h e n ,  W a r e n  wie T r ocke n f rOch t e ,  Nusse und 
a n d e r e  R o h s t o f f e  zu gOnsl igen Pre i sen  Ober den D E - V A U - G E  zu 
b e z i e h e n .
* E i n k a u f  von  g r a n o V i t a  Produkten  fur K o c h -  und E r n a h r u n g s l e h r - 
gange  zu gOnst igen P r e i s e n .
* S c h r i  f t l i c h e s  1 n f o r ma t io n s ma t e r i a l  uber  das  D E - V A U - G E  Pr o d u k t -  
s o r t i m e n t  m i t  N a h r w e r t a n g a b e n  zu d e n  e i n z e l n e n  P r o d u k t e n .  
Laufende  In format ionen  uber  neue D E - V A U - G E  Pr oduk t e .
Diens t l e i s tung:
* B e r e i  t s t e l l u n g  e i n e s  Mi t a r b e i  t e r s  vom D E - V A U - G E  als R e f e r e n -  
t e n ,  d e r  z . B .  e i n  R e f e r a t  an e i n e m  K u r s a b e n d  u b e r  S o j a  hal t  
( V e r a r b e i  t u n g  d e r  S o j a b o h n e  und H e r s t e l l u n g  von S o j a p r o d u k t e n ) 
u . a .
Mission:
* F o r d e r u n g  d e r  H e r a u s g a b e  des  B u c h e s  ' C o u n s e l s  on D i e t  and  
F o o d s ' .
(4) * E n t w i c k l u n g  von p r e i s g O n s t i g e n  e i we i  I3hal t i g e n  P r o d u k t e n  ( z . B .
Tofu) .
(5) * Wi r  . . .  s i n d  z . Z t .  mi t  d e r  ErfOllung u n s e r e r  WOnsche (Bedienung
bei  o f f e n t l i c h e n  V e r a n s t a l t u n g e n  z . B .  W e i h n a c h t s m a r k t  o de r  bei 
K o c h v o r t r a g e n ) z u f r i e den .
(6) * Guns t igen  Ei nkauf  de r  S .T .A.  Reformprodukt e
* Be s i c h t i gungsmogl i chke i t  des Gesundkos t werkes
* D e m o n s t r a t i o n  d e r  R e f o r m p r o d u k t e  be i  b e s o n d e r e n  Anl a s sen  z .B.  
am Tag de r  o f f enen  TOr und an K o nf e r enzen
C.  Zusammenfassung
Es  l i e g e n  n u r  s e c h s  A n t w o r t b o g e n  v o r .  D a d u r c h ,  dal3 es  zum 
Urn f r a g e  z ei  t p u n k  t i n s g e s a m t  43 G r u p p e n  g a b ,  k a n n  d i e s e  U m f r a g e  
t r o t z d e m  a l s  r e p r a s e n t a t i v  a n g e s e h e n  w e r d e n .  Es  e r g e b e n  s i c h  die 
fo lgenden  Grupp i e r ungen  von Erwar tungen  bzw.  BedOr f n i s s en .
R e p r a s e n t a t i o n  b z w .  A u s h a n g e s c h i I d  for  d i e  G e m e i n s c h a f t  d e r  
S i e b e n t e n  - T a g s  A d v e n t i s t e n .  Es wi rd e r w a r t e t ,  dali das  D E - V A U - G E  
G E S U N D K O S T W E R K  das  Image der  Geme i nsc ha f t  v e r b e s s e r n  h i l f t .  Dies 
soil zum e i nen  dadu r ch  g e s c h e h e n ,  daB nur Ar t i ke l  ve r ka u f t  we r den ,  die 
v o l l  d e m  a d v e n t i s t i s c h e n  G e s u n d h e i  t s v e r s t a n d n i s  e n t s p r e c h e n .  Zum 
a n d e r n  s o l l t e  d i e  F i r ma  aus der  Anonymi t a t  h e r a u s t r e t e n  und s ich zu 
ihrem G e s e l l s c h a f t e r  b e k e n n e n .
I n f o r m a t i o n  v o r  a l l e m  Ober  P r o d u k t e  und d e r e n  N a h r w e r t  und 
A n w e n d u n g s m O g l i c h k e i  t e n  w i r d  gewOnscht .  Dies  konn t e  in schr i  f t l i che r  
Form wie  z . B .  R u n d b r i e f e ,  a b e r  auch durch I nf o r ma t i onsbesuche  in den 
D V G - G r u p p e n  b z w .  Geme i nden  oder  im Rahmen von We r ks bes i c h t i gungen  
g e t a n  w e r d e n .  Am h a u f i g s t e n  g e f r a g t  i s t  e i n  A n s p r e c h p a r t n e r , e i ne  
K o n a k t p e r s o n , d i e  for A n f r a g e n  z u r  Ver fOgung  s t e h t .  E i n i g e  d e r  
A n t w o r t e n  l a ssen  e i nen  de u t l i c h e n  Mangel  an Informat ion e r k e n n e n .  So
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E r f a h r u n g s -  und G e d a n k e n a u s t a u s c h . Di e  G r u p p e n  moc h t en  n icht  
n u r  I n f o r m a t i o n  e m p f a n g e n ,  s o n d e r n  a u c h  I n f o r m a t i o n  g e b e n .  S i e  
wurden s ich ge r ne  bei der  Produk t en t wi ck l ung  b e t e i l i g e n .
U n t e r s t u t z u n g  w i r d  in B e r e i c h e n  d e r  W e r b u n g  e r w a r t e t .  Man 
w u n s c h t  s i c h :  A n z e i g e n  z u r  U n t e r s t u t z u n g  d e r  V e r e i n s a r b e i t ;  B e r e i t -  
s t e l l u n g  von M u s t e r n  usw.  fur  M e s s e n  und a h n l i c h e n  V e r a n s t a l t un g e n ;  
M a t e r i a l i e n  wie  O v e r h e a d  - F o l i e n , D i a s ,  F i l me  u sw.  fur die  V o r t r ag s -  
a r b e i t ;  e i nen  R e f e r en t e n  fur Lehrgange ;  und die  U b e r s e t z u n g  des  Buches 
' Counse l s  on Diet  and Foods ' .
P r e i s w e r t e r e  A r t i k e l  w e r d e n  m e h r m a l s  e r w a h n t .  Di e  G r u p p e n  
wUn s c h e n  b i l l i g e r e  P r o d u k t e .  S i e  w u r d e n  a u c h  g e r n e  R o h s t o f f e  wie 
T r o c k e n f r u c h t e  und NQsse gUnst ig vom Werk b e z i e h e n .
Herr  Ehr l e  fugt dem noch fo lgendes  hinzu:
* e n g e r e r  Ko n t a k t  zwischen D E - V A U - G E  GESUNDKOSTVVERK, den 
Gemeinden  und den DVG- G r u p p e n .
* Verof fen t l i chung von e r n a h r u n gs wi s s e n s c h a f t l i ch e n  E r ge b n i s s e n
* P r odukt f r agen
* B e s u c h  d e r  G e m e i n d e n  und R e g i o n a l g r u p p e n  d u r c h  F a c h k r a f t e  
des  Gesundkos twerks
* Ans t e l l ung  e ines  Hea l t h  - Ed u c a t o r s ,  der  He i f e r  in Gemei nden  und 
R e g i o n a l g r u p p e n  in v e r s c h i  e d e n e n  A k t i v i t a t e n  a u s b i l d e t ,  
Ar be i t s ma t e r i a l  e r s t e l l t ,  usw.
* B e r a t u n g  u n d  U n t e r s t u t z u n g  i m A u f b a u  v o n  k l e i n e n  
Gesundhei  t s z e n t r e n
* B e u r t e i l u n g  von Produkten  aus Gemei nden  und Gruppen e i nho len  
usw.
ist n ich t Qberall bekannt, da!3 eine zuckerfre ie  So jam ilch  zur Verfugung
steht oder dali Ansprechpartner zur Verfugung stehen.
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DE-VAU-GE Gesundkostwerk 
GmbH z.Hd. Herrn Witzig 
Luner Rennbahn 18
2120 Luneburg
D e u t s c h e r W r e i n f u r
Gesundheitspflegee.Y
Grundungsjahr 1899
i h . 1 . 8 /
Lieber Bruder Witzig,
du hattest uns einige Fragen bezuglich der Zusammenarbeit von 
Gesundkostwerk und DVG-Regiona1gruppen zukommen lassen, die wir 
an alle unsere Gruppen weitergereicht haben. Bis jetzt haben aller- 
dings nur zwei Gruppen ge^twortet. Doch diese Antworten bringen 
zum groBen Tell auch die Anliegen der noch fehlenden Gruppen zum 
Ausdruck, sodaB sie als reptasentat I v zu werten s i nd.
Von meiner Sicht aus mochte ich noch folgendes hinzufugen:
die bisherige Zusammenarbeit zwischen Gesundkostwerk und DVG 
geschah hauptsachlich auf Messen, indem Luneburg uns Fachberatei—  
innen und Kostprcben ( auch Waren zum Verkauf zu gunstigem Preis ) 
zur Verfugung stelite.
Wir wiinschten uns jedoch daruber h i naus Gesprache C 1-2 x im Jahr ) 
uber ein Gesamtkonzept unserer Gesundheitsarbeit in der BRD unter 
Mitwirkung von Luneburg. Ebenso ware es beruBer. swert, wenn der 
kuiitakt ^wisciien Luneburg, den Gemeinden und Reg i ona 1 g ruppen enger 
geknupft wurde durch
a. ) Veroffent1ichung von ernahrungswissenschaft1ichen Ergebnissen
b. ) Produktfragen
c. ) Besuch der Gemeinden und Regionalgruppen durch Fachkrafte
des Gesundkostwerks
c.) Anstellung eines Health-Educators, der Heifer in Gemeinden 









d . ) Beratung und Unterstutzung im Aufbau von kleinen Gesundheits-
zentren
e. ) Beurteilung von Produkten aus Gemeinden und Gruppen einholen
u . s . w .
Dlese Anregungen sollten zunachst genugen, denn ein Zuviel davon 
konnte von vornherein entmutigen.
Wir hoffen, daB slch die Umfrage fur uns alle positiv auswirken 
wird und wunschen Dir dazu gutes Gel ingen.
Sei vielmals gegriiBt 
Deln Bruder im Glauben
H . Ehr 1 e
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Umfraqe des DVG-Llineburg
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1. Welche Erwartungen haben die 0VG-6ruppen gegenijber dem Gesundkostwerk
in Luneburg? Wie stellen wir uns die Zusammenarbeit im Idealfal1 vor?
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2. Welche Bedurfnisse der DVG-Gruppen und Getneinden konnte das Gesundkostwerk 
erf LiHen?
Wie wtirde dies in den Bereichen Produktentwicklung , Vertrieb, Dienstlei- 
stung, Ernahrungslehrgange, Mission usw. konkret aussehen?
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Umfraqe des DVG-Liineburg
1 .  W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a b e n  d i e  D V G -G ru p p en  g e g e n i i b e r  dem G e s u n d k o s t w e r k
i n  L i i n e b u r g ?  W ie  s t e l l e n  w i r  u n s  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  im  I d e a l  f a l l  v o r ?
-  I n f o r m a t i o n s b e s u c h e  i n  d e n  D V G -G ruppen u n d  G e ra e in d e n ,
w ie  e s  z .B .  d i e  S tim m e d e r  H o f fn u n g  s c h o n  l a n g e  p r a k t i z i e r t
-  I n f o -  u n d  W e r b e v e r a n s t a l t u n g e n  b zw . A n n o n c e n  i n  d e n  M a s s e n -  
m e d i e n . . . .  z .B .  F e r n s e h e n ,
-  A n n o n c e n  "ESTEA " i n  R e g i o n a l z e i t u n g e n ,  um d i e  A r b e i t  d e r  
D V G -G ruppen  z u  u n t e r s t i i t z e n
-  W enn m o g l ic h  a u s  d e r  A n o n y m ita t  ( G r a n o v i t a )  h e r a u s t r e t e n ,  
d a m i t  d i e  S T A -G e m e in s c h a f t  i h r  Im a g e  v e r b e s s e r n  k a n n .
2. Welche Bediirfnisse der DVG-Gruppen und Gemeinden kdnnte das Gesundkostwerk 
erflillen?
Wie wiirde dies in den Bereichen Produktentwicklung , Vertrieb, Dienstlei- 
stung, Ernahrungslehrgange, Mission usw. konkret aussehen?
-  P r o d u k t i o n  v o n  O v e r h e a d - F o l i e n  ( D i a s ,  F i lm e )  g e m e in sa m  m i t  DVG 
f U r  S e m in a r  " g e s l i n d e r  l e b e n "  u n t e r  A s p e k t :
" f a l s c h e  E r n a h r u n g  -  U r s a c h e  v i e l e r  E r k r a n k u n g e n  /  
r i c h t i g  e r n a h r t  u n d  v e r h a l t e n  -  g e s u n d  a n  L e i b ,  S e e l e ,  G e i s t . ' 1
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U m f r a g e  d e s  D V G -L i in e b u r g
o Erfahrungs- und Gedankenaustausch liber die Arbeit in den
Ernahrungskursen, den Bedarf an"Gesundheit sprodukten", liber 
Moglichkeiten der Produktentwicklung nach den Ernahrungs- 
grundsatzen, wie sie in COUNSELS ON DIET AND FOODS 
empfohlen warden u.a.
o Zusammenarbeit entsteht durch IContaktpersonen. Wer steht 





Dem Vorstand der DVG-Gruppen sollte eine Kontaktperson beim 
DE-VAU-GE fur Anfragen zur Verfiigung stehen.
1 .  W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a b e n  d i e  D V G -G ru p p en  g e g e n l i b e r  dem  G e s u n d k o s t w e r k
i n  L i i n e b u r g ?  W ie  s t e l l e n  w i r  u n s  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  im  I d e a l f a l  1 v o r ?
2. Welche Bedurfnisse der DVG-Gruppen und Gemeinden konnte das Gesundkostwerk 
erfiillen?
Wie wlirde dies in den Bereichen Produktentwicklung , Vertrieb, Dienstlei- 
stung, Ernahrungslehrgange, Mission usw. konkret aussehen?
Vertrieb:
o Wir wiirden uns wlinschen Waren wie Trockenfrlichte, Niisse und 
andere Rohstoffe zu giinstigen Preisen liber den DE-VAU-GE 
zu beziehen.
o Einkauf von Grano Vita Produkten flir ICoch- und Ernahrungs- 
lehrgange zu giinstigen Preisen.
o Schriftliches Informationsmaterial uber das DE-VAU-GE -^rodukt- 
sortiment mit Nahrwertangaben zu den einzelnen Produkten. 
Laufende Informationen liber neue DE—VAU—GE Produkte.
Dienstleistung:
o Bereitstellung eines Mitarbeiters vom DE-VAU-GE als Referenten 
der z.B. ein Referat an einem Kursabend liber Soja halt (Ver- 
arbeitung der Sojabohne und Herstellung von Sojaprodukten) u.a
Mission:
o Forderung der Herausgabe des Buches Counsels on Diet and Foods
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U m f r a g e  d e s  D V G -L l in e b u r g
1 .  W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a b e n  d i e  D V G -G ru p p en  g e g e n l i b e r  dem  G e s u n d k o s t w e r k
i n  L l i n e b u r g ?  W ie  s t e l l e n  w i r  u n s  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  im  I d e a l f a l l  v o r ?
2. Welche Bedlirfnisse der DVG-Gruppen und Gemeinden kdnnte das Gesundkostwerk 
erflillen?
Wie wtirde dies in den Bereichen Produktentwicklung , Vertrieb, Dienstlei- 
stung, Ernahrungslehrgange, Mission usw. konkret aussehen?
("21 5 J .
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Gestattet bitte, daB wir bevor wir gezielt auf die Fragen eingehen, einige grundsatzliche 
Gedanken iiber unser Selbstverstandnis als OVG voranstsellen.
Wir verstehen den DVG innerhalb unserer Reihen als "Aushangeschild" (Kontaktmittel) unserer 
Gemeinschaft gegeniiber der Offentlichkeit. D.h. Gott hat uns in der Lebensreform (rechter 
Arm der Botschaft) wichtige Ratschlage gegeben, die besonders in der Endzeit fur uns wichtig 
sind, und die wir auch anderen Menschen mitteilen sollten. Unsere Aufgabe ist es also, von 
vielen Varianten der Ernahrung die es heute gibt, die jeweils bessere (optimale) aufzuzeigen 
und selbst anzunehmen. So weit zu unserem Selbstverstandnis.
Mun zu den Fragen.
Wir haben die Erwartung, daB die Erzeugnisse unseres Gesundkostwerkes unseren Grundsatzen 
entsprechen, daB wir nicht, wie es mitunter der Fall ist, bei Fragen, die in Vortragen auf- 
kommen auf Produkte des Reformhauses oder sogar eines gewohnlichen Supermarktes verweisen 
miissen, da in^iinseren eigenen Produkten z.B. Zucker nicht nur als Uurzmittel, sondern in 
unverhaltnis^ho‘lfen Hengen enthalten ist. Die Norma fiihrt z.B. Musli ohne Zucker. Sojamilch 
von Nuxo gibt es ohne Zucker. Unsere Produkte, ob flussig oder als Pulver haben Zucker.
Die Zusammenarbeit betreffend schlagen wir vor, daB bei geplanten Neuprodukten eine "Art 
Mitspracherecht" erhalten, nicht daB in unserem Gesundkostwerk Artikel entwickelt und ver- 
trieben werden, die nicht unseren Grundsatzen entsprechen. Immerhin verstehen wir das 
Gesundkostwerk in Luneburg als unser Gesundkostwerk und nicht als selbststandiges Unter- 
nehmen, das alles mogliche herstellt, und u.a. auch Produkte, die wir verwenden konnen.
Entschuldigt bitte die unverschliisselte Art unserer Stellungnahme, aber nur so ist gewahr- 
leistet, daB wir richtig verstanden werden.
2. Welche Bedlirfnisse der DVG-Gruppen und Gemeinden konnte das Gesundkostwerk 
erfiil lert?
Wie wurde dies in den Bereichen Produktentwicklung , Vertrieb, Dienstlei- 
stung, Ernahrungslehrgange, Mission usw. konkret aussehen?
Wir Oberasbacher sind z.Zt. mit der Erftillung unserer Wiinsche (Bedienung bei bffentlichen 
Veranstaltungen z.B. Weihnachtsmarkt oder bei Kochvortragen) zufrieden.
U m f r a g e  d e s  D V G -L u n e b u r g
1 .  W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a b e n  d i e  D V G -G ru p p en  g e g e n i i b e r  dem  G e s u n d k o s t w e r k
i n  L i irreb u rg ?  W ie  s t e l l e n  w i r  u n s  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  im  I d e a l  f a l l  v o r ?
Uns alien eine gute Zusammenarbeit und Gottes Segen w'unschend verbleiben wir
mit b ruder lichen GriiBen
Beiliegend auch eine Beantwortung der Fragen unbeeinflufit.von einer unserer Mitarbeiterinnen
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CORRESPONDENCE WITH THE MEMBERS OF THE 
BOARD OF DIRECTORS
1. CORRESPONDENCE WITH MISTER AMELUNG
Wolfgang Wi tz ig  
Elba 4c
D - 2 12 6  A d e n d o r f
19. November  1986
Lieber  Bruder  Amelung!
Zur  Z e i t  s am m l e  i c h  fur  m e i n e  D i s s e r t a t i o n  In format ionen  fiber a)  die 
G e s c h i c h t e  d e s  D E - V A U - G E  und  b )  d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  dem 
D E - V A U - G E  und d e r  G e m e  i n s c h a  f t s l e i  t u n g . In Bezug auf  den e r s t e n  
B e r e i c h  w u r d e  i c h  D i r  g e r n e  e i n i g e  F r a g e n  v o r l e g e n ,  da  Du d e n  
D E - V A U - G E  fur e i n i ge  J ahre  g e l e i t e t  h a s t .  Die g l e i c he n  F r agen  habe  
ich b e r e i t s  Br .  N i e m a n n  v o r g e l e g t  und will s i e  auch an Br.  Makowski  
r i c h t e n .  Hier  nun die Fragen:
1. Was war  wah r end  De ine r  Zei t  beim D E - V A U - G E  das  Ha up t an l i ege n?
2.  Was waren  die groBten Schwi e r i gke i t e n?
3.  Wie sah die  U ms a t z -  und wie die Gewinnkurve  aus?
4.  Wer  w a r e n  d i e  K u n d e n ?  S u c h t e  man  a k t i v  neue  A b n e h me r kr e i s e ?  
Was war  das  Marke t i ng  Thema?
5.  Wie v e r h i e l t  s i ch die  Division gegent iber  dem D E - V A U - G E ?  Gab es 
f i n a n z i e l l e  U n t e r s t i i t z u n g  fur  1 n v e s t i t i o n e n  usw.? Inwiewei t  wurde 
in die  Fuhrung des Be t r i ebs  e i ngegr i f f en?
6.  W u r d e  d i e  G e m e i n s c h a f t  " m i s s i o n a r i s c h "  u n d / o d e r  f i n a n z i e l l  
un t e r s t i i t z t ?  Wenn ' J a ' ,  wie? Wenn ' Ne i n ' ,  warum nicht?
7. Wu r de  mi t  d e n  a n d e r e n  e u r opa i s c hen  STA Firmen z u s a m m e n g e a r b e i - 
t e t?  Wie s t and  es um HELFAS?
De r  zwei t e  Bere i ch  ge hd r t  zu dem Teil  me i ne r  D i s s e r t a t i on ,  in dem ich 
d i e  E r w a r t u n g e n  de r  v e r s c h i e de n e n  I n t e r e s s e ns g r uppe n  des  D E - V A U - G E s  
(wie  z . B .  G e s e l i s c h a f t e r , K u n d e n ,  A r be i  t n e h m e r ) u n t e r s u c h e .  D i e s e  
B e d u r f n i s s e  mi issen a n a l y s i e r t  werden bevor  man s ich e n t s c h e i d e n  kann,  
w e l c h e  ma n  d a v o n  e r  full  e n wil l  und k a n n .  D i e s  s o l i  be i m d r i t t e n  
T r e f f e n  mi t  d e n  A b t e i  I ungs l  ei t e r n  d e s  D E - V A U - G E s  g e k l a r t  w e r d e n .  
Me i n  A n l i e g e n  h i e r  i s t  e i n e  L i s t e  von  E r w a r t u n g e n  zu s am m e l n ,  die 
d a n n  a l s  e i n e  d e r  A r b e i t s g r un d la g e n  fur die A b t e i l u n g s l e i t e r b e s p r e c h u n g  
d i e n t .
D i e  v e r s c h i e d e n e n  A b t e i l u n g e n  d e r  G e m e i n s c h a f t  d u r f t e n  d a b e i  a u c h  
u n t e r s c h i e d l i ch e  I n t e r e s s e n  hab e n .  Desha ib  werde  ich mich auch an Br.  
H i l d e b r a n d t ,  Br .  Ki l i an und Br.  Ehr l e  wenden .  Wenn Du meins t  a n d e r e  
P e r s o n e n  s o l l t e n  a u c h  mi t  e i n b e z o g e n  w e r d e n ,  so fuhle Dich frei  sie 
a n zu sp re c h e n  oder  laB es mich wissen und ich wer de  s i e  a n s c h r e i b e n .
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8.  Bis vo r  den  z w e i t e n  W e l t k r i e g  u n t e r s t a n d  die  Firma D E - V A U - G E  
dem V e r e i n  D E U T S C H E R  VEREI N FOR G E S U N D H E 1 T S P L E G E  E .V. 
und war  Te i l  d e r  G e s u n d h e i  t s a r  bei  t d e r  G e me i  n s c h a f t . Inwieweit  
be s t eh t  heute  e i ne  Zusammenarbe i t  und wie auBer t  s ie s ich?
9.  W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a t  die Ge me i nsc h a f t  g e g e n u be r  dem D E - V AU -  
GE? W e l c h e  B e d i i r f n i s s e  d e r  G e m e i n s c h a f t  b z w .  d e r  G e m e i n d e n  
k o n n t e  d e r  D E - V A U - G E  f a l l e n ?  Wie k o n n t e  d i e s  k o n k r e t  a u s -  
sehen?
Zum zwei ten Tei l  h a b e  ich noch e i n ige  F ragen  an Dich:
10. Wi e  i s t  d i e  r e c h t l i c h e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  G e m e i n s c h a f t  und 
D E - V A U - G E ?  D e r  H a m b u r g e r  V e r e i n  i s t  d e r  a l l e i n i g e  G e s e l l -  
s c h a f t e r .  Wer sind die Mi t g l i ede r  in d ie sem Verein?  Wer kann wie 
M i t g l i e d  w e r  d e n ?  W e r  " k o n t r o l l i e r t "  d e n  V e r e i n ?  
( H i n t e r g r u n d f r a g e :  Kel l oggs  Vorgehen beim Ba t t l e  C r e e k  San i t a r ium.  
I n w i e w e i t  k a n n  d i e  G e m e i n s c h a f t  a u f  d i e  F u h r u n g  d e s  B e t r i e b s  
EinfluB n e h m e n ? )
11. In w e l c h e r  F un k t i o n  ode r  Ve r an t w o r t l i c h k e i t  s i e h t  s i ch  die  Division 
in bezug auf den D E - V A U - G E ?
12. Wurde der  D E - V A U - G E  1970 und d a n a c h  f inanz i e l l  fur I nves t i t i onen  
unters t i i t z t?
Ich wu r d e  mich f r euen ,  wenn Du mir uber  d i e se  F r ag e n  Auskunf t  geben
k o n n t e s t .  Mir  g e h t  es  d a b e i  n icht  urn De t a i l s ,  s o n d e r n  urn die groBe
L i n i e .  Das  M a n u s k r i p t  w e r d e  i ch  Di r  v o r l e g e n  b evo r  ich es an Dr .
O o s t e r w a l  e i n s c h i c k e n  w e r d e .  K o n n t e s t  Du mir  b i t t e  was den e r s t e n
Tei l  b e t r i f f t ,  wenn. mogl ich ,  bis Mi t t e  D ezember  a n t wor t e n?
F u r  D e i n e  H i l f e  in d i e s e r  S a c h e  d a n k e  i c h  Di r  und g r u B e  Di ch
f reundl i ch ,
Dein B r . i . H.
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zu den in Deinem Schreiben vom 19. November 1986 erbetenen 
Informationen bezliglich des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes unter meiner 
Leitung in den Jahren 1964 bis 1970 gebe ich Dir in der Reihenfolge 
Deiner Fragen folgende Antworten:
1. Das Hauptanliegen des DE-VAU-GE in der damaligen Zeit kann wie 
folgt dargestellt werden:
a) Umsatzsteigerungen und gewinnorientierte Zukunftsplanung.
b) Beginn einer systematischen Produktentwicklung urn das Warenpro- 
gramm auf einen modernen Stand zu heben.
c) Umstellung innerbetrieblicher Ablaufe von einem Kleinbetrieb mit 
Manufaktur zum industriellen Fertigungsbetrieb.
d) Vertrauensbildende Massnahmen urn den Ruf des Hauses, sowohl in 
der Offentlichkeit, wie auch innerhalb der Gemeinde zu festigen.
2. Die grossten Schwierigkeiten bestanden im Fehlen qualifizierten 
Personals, wie auch im Mangel an ausreichendem Kapital.
3. Die Umsatz, bzw. Gewinnkurven konnen im Hause DE-VAU-GE selbst 
ermittelt werden.
4. Die Kunden waren die Reformhauser. Direktbelieferungen mussten 
abgebaut werden, urn das Vertrauen der Kunden wieder zu gewinnen. 
Neue Abnehmerkreise suchte man durch die Moglichkeit des 
Versandhandels, sowie den Aufbau einer zweiten Linie ausserhalb der 
Reformhauser. Die Gedankenkonzeption wurde damals gelegt, wenn 
gleich die Verwirklichung erst sehr viel spater erfolgte.
5. Zwischen Division und DE-VAU-GE war ein sehr harmonisches 
Verhaltnis. In die Flihrung des Betriebes wurde nicht eingegriffen. 
Eine finanzielle Unterstlitzung erfolgte im Rahmen der betrieblichen 
Verlegung vom Anton-Ree-Weg zum Brodermannsweg 17 in Hamburg.
6. In der damaligen Situation war eine finanzielle Unterstlitzung der 
Gemeinschaft durch den DE-VAU-GE nicht moglich. Missionarisch 
unterstiitzte der DE-VAU-GE Aktivitaten des arztlichen Werkes. Der 
DE-VAU-GE war bei jeder Konferenz mit einem Ausstellungs- und 




7. Eine Zusammenarbeit bestand seinerzeit mit dem Werk in Danemark. 
Oer Organisation Helfas habe ich keine grosse Bedeutung zugemessen 
und sie auch in ihrer weiteren Existenz nicht gefordert.
8. Es stimmt nicht, dass die Firma DE-VAU-GE dem Verein Deutscher 
Verein fur Gesundheitspflege E.V. unterstand. Der DE-VAU-GE wurde 
in Friedensau zunachst unter dem Namen Deutscher Verein fur 
Gesundheitspf lege gegrlindet und hat sich dann meines Wissens als 
GmbH verselbstandigt. Mit dem heutigen Verein Deutscher Verein fur 
Gesundheitspflege E.V., dessen Sitz in Suddeutschland ist, hatte 
der DE-YAU-GZ ncch r:ie eine rechtliche und wi rschaftl iche 
Verbindung. Dass heute eine Moglichkeit der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete Ernahrungsberatung moglich ist, hat ihren Grund nicht in 
frliheren Verbindungen.
9. Die Gemeinschaft sieht in dem DE-VAU-GE ein bedeutendes 
Unternehmen, das im Hinblick auf die Koordinierung und Lenkung der 
Fragen einer gesunden Lebensweise in Zusammenarbeit mit der 
arztlichen Abteilung federflihrend werden soil. Ernahrungsberatung 
in den Gemeinden, die Ausbildung von entsprechendem Fachpersonal 
sowie alle mit den Fragen der Gesundheit als rechter Arm der 
Botschaft in Verbindung stehenden Aktivitaten, sollten eines Tages 
vom DE-VAU-GE Gesundkostwerk aus zentral gelenkt und gefordert 
werden.
10.Der Hamburger Verein der STA ist der alleinige Gesel1schafter der 
Firma DE-VAU-GE. Die Mitglieder sind ausschliesslich die 
Korperschaften der Vereinigungen und Verbande. Einzelmitgliedschaft 
durch naturliche Personen ist nicht moglich. Der Verein wird durch 
einen Vorstand und durch die Mitgliederversammlung geleitet. 
Dadurch besteht von Seiten der Gemeinschaft ein direkter Einfluss 
auf die Leitung des DE-VAU-GE.
11.Der DE-VAU-GE 
direkte Verant
ist eine Divisionsinstitution. Von daher ist 
fcrtung fur diesen Betriob gogoben.
eine
12.Die Gemeinschaft hat seit 1970 bis zum heutigen Tage keinerlei 
finanzielle Unterstutzung fur den DE-VAU-GE bezahlt.
Ich hoffe, dass ich Dir mit diesen Angaben eine Hilfe sein konnte und 
wiinsche Dir fur die Bearbeitung Deiner Dissertation gutes Gelingen. Du 
bist sicherlich damit einverstanden, dass ich von diesem Schreiben 
auch Br. Makowski eine Kopie zusende.
Mit herzlichen Griissen und besten Segenswlinschen








23.  November  1986
Lieber  Bruder  Engel!
Anbe i  s e n d e  i c h  Di r  me i n  D.  Mi n .  P r o p s a l .  Die Aufgabens te l lung ist 
b e i m  D E - V A U - G E  G E S U N D K O S T W E R K ,  in Z u s a m m e n a r b e i  t mi t  d e r  
G e s c h a f t s l e i  t u n g , e i n e  Zie l funkt ion fur den Be t r i eb  neu zu formul ieren.  
D a b e i  so l i  sowohl  d e n  m i s s i o n a r i s c h e n  E r w a r t u n g e n  u n s e r e r  G e me i n -  
s c h a f t  a l s  a u c h  d e n  m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n  E r  f o r d e r  n i s s e n  R e c h n u n g  
ge t r a gen  werden .
Urn d i e s  tun zu konnen,  sammle ich Informat ionen uber die Erwar tungen 
d e r  v e r  s c h  i e d e  n e n 1 n t e r e s s e n s g r u p p e n  de s  D E - V A U - G E s  (wie  z . B .  
G e s e l l s c h a f t e r , G e m e i n d e n ,  K u n d e n ,  A r b e i  t n e h m e r ). Diese BedUrfnisse 
mussen bekannt  se in ,  damit  man beim D E - V A U - G E  in der  Lage ist  reel l  
zu en t s c h e i d e n ,  welche  man davon er fu l l en  kann und will .
Mein  A n l i e g e n  is t ,  e i ne  Liste von so l chen  Erwar tungen  zu sammeln.  Sie 
soi l  a l s  e i n e  d e r  A r b e i t s g r u n d l a g e n  fur die Ab t e i l ungs l e i t e r besp r echung  
beim D E - V A U - G E  d ienen .  Ich wurde mich f reuen,  wenn Du mir dabei  
behi l f l i ch sein konnte s t  und mir folgende Fragen bean t wor t en  wurdes t .
1. Bis vor den zwei t en  Wel tkr i eg  un t e r s t and  die Firma D E - V A U - G E  dem 
V e r e i n  D E U T S C H E R  VEREIN FUR GESUNDHEITSPLEGE E.V. und war 
Te i l  d e r  G e s u n d h e i  t s a r b e i  t d e r  G e m e i n s c h a f t .  I nw i e w e i t  b e s t e h t  
heute  e ine  Zusammenarbei t  und wie aufier t  s ie sich?
2. W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a t  d i e  Gemei nschaf t  gegent iber  dem D E - VA U -  
GE? Wie s t e l l s t  Du Dir die Zusammenarbei t  im Ideal fal l  vor?
3. W e l c h e  B e d i i r f n i s s e  d e r  G e m e i n d e n  k o n n t e  der  D E - V A U - G E  Deiner
M e i n u n g  n a c h  e r f u l l e n ?  Wi e  k o n n t e  d i e s  in d e n  B e r e i c h e n
P r o d u k t e n t w i c k l u n g ,  V e r t r i e b ,  D i e n s t l e i s t u n g / E r n a h r u n g s l e h r g a n g e ,  
Mission,  usw konkre t  aussehen?
Ich wQrde a u c h  g e r n e  e t wa  40 P red i ge r  be f r agen  urn das Anl iegen der  
Gemeinden zu e r f a h r e n .  Diesbezt igl ich habe  ich mich auch an Br.  Kil ian 
g ew a n d t .  Aber  gibt  es in den na c h s t e n  Wochen in unsere r  Vereinigung 
e i n e  P r e d i g e r t a g u n g , au f  d e r  Du die  zwei t e  und d r i t t e  Frage vor i egen  
und von j e d e m  P r e d i g e r  s c h r i f t l i c h  bean t wo r t e n  lassen konntes t ?  Ich 
beno t i ge  diese  Informat ion bis Mi t t e  Januar ,  da ich sie Ende Januar  im 
D E - V A U - G E  vor i egen  muB. Wenn Du mir kurz mi t t e i l en  kunntes t  i nwi e ­
weit  Du mir hel fen kanns t ,  ware ich Dir d ankba r .
Fur  D e i n e  H i l f e  in d i e s e r  S a c h e  d a n k e  ich Di r  und gri i f ie Dich  
f reundl ich,
Dei n B r . i . H .
PS: E i n e n  Br ief  mit  g l e i chen  oder  ahn l i chen  Fragen sende  ich auch an 
Br, Ehr l e ,  Br.  Hi ldebrand t  und Br.  Ki l i an .
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23.  November  1986
Lieber  Bruder  Kil ian!
Im Ra h me n  m e i n e r  D i s s e r t a t i o n  a r be i t e  ich zur Zei t  an einem Pro j ek t ,  
m i t  d e r  A u f g a b e n s t e l l u n g  be im D E - V A U - G E  G E S U N D K O S T W E R K , in 
Z u s a m m e n a r b e i  t mi t  d e r  G es ch i i  f tsl  ei t u n g , e i n e  Z i e l f u n k t i o n  fur  den 
B e t r i e b  neu  zu f o r m u l i e r e n .  Da be i  sol i  sowohl  d e n  m i s s i o n a r i s c h e n  
E r w a r t u n g e n  u n s e r e r  G e m e i n s c h a f t  a l s  a u ch  d e n  m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n  
Er fo rde rn i s sen  Rechnung g e t r a g e n  werden .
Um d ie s  tun zu konnen,  sammle ich Informat ionen iiber die Erwar tungen  
d e r  v e r s c h i e d e n e n  I n t e r e s s e n s g r u p p e n  des  D E - V A U - G E s  (wie  z . B.  
G e s e l l s c h a f t e r , G e m e i n d e n ,  K u n d e n ,  A r b e i t n e h m e r ). Diese  Bedur fni sse  
mussen bekannt  se in ,  damit  man beim D E - V A U - G E  in der  Lage ist  reel !  
zu e n t s che i den ,  welche  man davon er ful l en kann und wil l .
Mein  A n l i e g e n  ist ,  e ine  Liste von solchen Erwar tungen  zu sammeln.  Sie 
soi l  a l s  e i n e  d e r  A r b e i t s g r u n d l a g e n  fur die Ab t e i l ungs l e i t e r be s p r e c hung  
be im D E - V A U - G E  d ienen .  Ich wurde mich f reuen,  wenn Du mir dabei  
behi l f l i ch sein konnte s t  und mir folgende Fragen bean t wor t en  wurdes t .
1. Bis vor den zwei t en  Wel tk r i eg  un te r s t and  die  Firma D E - V A U - G E  dem 
V e r e i n  DE U T S CHE R VEREIN FOR GESUNDHEITSPLEGE E.V.  und war 
Te i l  d e r  G e s u n d h e i  t s a r b e i  t d e r  G e m e i n s c h a f t .  I nw i e w e i t  b e s t e h t  
heute  e i ne  Zusammenarbei t  und wie aufiert  sie sich?
2.  W e l c h e  E r w a r t u n g e n  h a t  d i e  Gemeinschaf t  gegenube r  dem D E - VA U -  
GE? Wie s tel  1st Du Dir  die Zusammenarbei t  im Ideal  fall vor?
3.  W e l c h e  B e d u r f n i s s e  d e r  G e m e i n d e n  k o n n t e  der  D E - V A U - G E  Deiner  
M e i n u n g  n a c h  e r f u l l e n ?  Wi e  k o n n t e  d i e s  in d e n  B e r e i c h e n  
P r o d u k t e n t w i c k l u n g ,  V e r t r i e b ,  D i e n s t l e i s t u n g / E r n a h r u n g s l e h r g a n g e ,  
Mission,  usw konkre t  aussehen?
Ich w u rd e  a u c h  g e r n e  e twa 40 Pred iger  be f r agen  um das Anl iegen  der  
Gemeinden zu e r f a h r e n .  An wen konnte  ich mich diesbez i igl ich wenden? 
O d e r  g i b t  es  in den nachs t e n  Wochen e ine  P r e d i g e r t a g u n g , auf  der  ich 
die zwei te  und d r i t t e  Frage  vor legen  lassen konnte?  Ich beno t i ge  diese 
I n f o r m a t i o n  bi s  M i t t e  J a n u a r ,  da ich sie Ende Januar  im D E - V A U - G E  
vor l egen  mull.  Fur e ine  ba ld ige  Antwor t  ware  ich da n k b a r .
FUr D e i n e  H i l f e  i n d i e s e r  S a c h e  d a n k e  i ch  Di r  und g r uB e  Dich  
freundl i c h ,
Dein Br.  i . H.
PS:  E i n e n  Br ief  mi t  g l e i chen  oder  ahnl i chen Fragen  s ende  ich auch an 
Br.  Hi ldebrand t ,  Br.  Ehr l e  und Br.  Engel .
CeiiiciiiHriiaft der Siehcnten-Tugs-Ad veil tistcn
W E S T D E U T S C H E R  V E R B A N D
KO RPERSCHAFT  d e s  o f f e n t u c h e n  r e c h t s
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Gemoinschaft dor Siebenten-Tags-Adventisten 
Westdeutscher Verband • FischerstraOe 19 • 3000 Hannover 1
Herrn
W olfgang W itzig  
Elba 4 c
Fischerstrafle 19 
3000 Hannover 1 
Telefon (05 11) 71 70 15 16
Bankverbindungen: 
Stadtsparkasse Hannover 
(BL2 25050180) Konto-Nr. 3 *2 :* 
Postscheckamt Hanno.er 
(BLZ  250100 30) Konto*Mr n*S3-J
2126 Adendorf 12. 12. 1986 E K /ss
Lieber Bruder Witzig,
hierm it mbchte ich auf Deinen Brie f vom 23. Novem ber dieses Jahres zurUck- 
kommen. Ich hatte D ir in Aussicht gestellt, auch persbnlich auf Deine Fragen  
zu antworten:
1. Nach dem 2. W eltkrieg wurde der D E -V A U -G E  der M itteleuropaischen D ivision  
unterstellt. Autom atisch ging er bei der Zusam m enlegung von M E D  und SE D  in 
die E U D  uber, die ihn als D iv isionsinstitut ansieht und entsprechend verfdhrt. 
Auch der D E -V A U -G E  em pfindet sich so und hat bis jetzt noch nie zum Aus- 
druck gebracht, daG er diese Verbundenheit zugunsten der beiden westdeutschen 
Verbande anders haben mochte. Sicherlich gibt es fur ihn eine Reihe von 
GrUnden, die dies einsichtig machen.
Dennoch ist es wiinschenswert, wenn eine Zusam m enarbeit von D E -V A U -G E  und 
den beiden Verbanden enger gesta ltet wurde und die Gesundkostfabrik kunftig  
eine Kooperation m it den Verbanden suchen wUrde.
Der Verein D V G  in seiner neuen Aufgabe kiSnnte als K ata lysa to r fungieren, um 
diese neue Konzeption zu verwirklichen.
Zur Zeit beschrankt sich die Zusam m enarbeit m it den beiden westdeutschen 
Verbanden auf die Anwesenheit der Verbandsvorsteher im Board of D irectors.
Es kommen Kontakte daruber hinaus hier und dort zustande, wenn die E U D  
m it daran interessiert ist. (Siehe M odell Luneburg oder Modell Krankenhaus 
Waldfriede) Viel mehr lauft meines Wissens zur Zeit nicht.
2. Ein Arbeitskreis, in dem gem einsam  Fragen behandelt werden, die Feld und 
F irm a interessieren: Hier kann eine Menge geschehen, wozu auch das spe- 
zielle Know -How  des Betriebes hilfreich sein kann. In dem Arbeitskre is sollten 
die Vertreter der beiden Verbande, des Vereins und des Gesundkostwerkes 
paritatisch mitarbeiten.
3. Der D E -V A U -G E  in Luneburg konnte m. E. ein Schulungszentrum  aufbauen, 
dessen M itarbeiter und M itarbeiterinnen gezielter als bisher in die O ffentlich - 
keit treten, und zwar uber ihre Werbung in Reform hausern hinaus. (Beispiel:
D as Tuppe-ware System). Der D E -V A U -G E  sollte seinerseits die Gemeinden und 
Abteilungen beider Verbande als M itarbeiter w ieder/entdecken. Sein Kontakt





Bintt 2 iufn Schtciben vom 12. 12. 1986 H erm  W olfgang W itzig, Adendorf
Ich finde, daQ auch die F inanzkraft des D E -V A U -G E ,  soweit sie dem Werk fur 
die Bereiche M ission und Gesundheitserziehung zur Verfugung gestellt werden 
kijnnen, vornehmlich in der Bundesrepublik eingesetzt werden sollte, weil der 
D E -V A U -G E  hier sein Zuhause hat und sicherlich auch behalten wird.
Ob sich aus einer derartigen Zusam m enarbeit auch Vorteile fur Produktentw ick  
lungen ergeben kQnnen, kann ich m ir vorstellen, aber das bliebe abzuwarten.
M it  freundlichen GruGen 
Dein Bruder im H erm
i :1 ■
c. K ilian
(nach D ik ta t verreist)
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11. Januar  1987
Lieber  Bruder  Makowski!
D i e  Z e i t  v e r g e h t  und ich komme mi t  m e i n e m  P r o j e k t  n i c h t  w e i t e r .  
Deshalb  b i t t e  ich Dich,  dal3 wir feste Termine  v e r e i n b a r en ,  an denen  ich 
mi t  den  A b t e i  1 u n g s l e i  t e r n  a r b e i t e n  kann.  Da ich Anfang Mai mit  der  
G r uppena r be i t  f er t ig  sein will ,  s chlage  ich fo lgende Termine  vor:
30.  Januar
13. Februar
6.  Marz 
27.  Marz 
24.  Apri l
8.  Mai
W u r d e s t  Du mi r  d i e se  Termine bi t t e  b e s t a t i gen  ode r  a n d e r e  verb indl i ch  
z u s a g e n .
Wie hab t  Ihr Euch im Abt e i l ungs l e i t e rk r e i s  bezugl i ch  der  Tei lnahme von 
V e r t r a u e n s l e u t e n  an  d i e s e m  P r o j e k t  e n t s c h i e d e n ?  Wie e r n s t  und wie 
t i e f  soil das  P r o j ek t  durchgefuhr t  werden?
Zur Zei t  sammle ich Informat ionen uber a)  die G e s c h i c h t e  des D E - V AU -  
GE G e s u n d k o s t w e r k e s  und b)  die Beziehung zwischen dem D E - V A U - G E  
G e s u n d k o s t w e r k  und der  Geme i nsc h a f t s l e i t u n g . Zwar has t  Du mir Deine 
V o r s t e  11 u n ge n  und Z i e l e  in u n s e r e n  G e s p r a c h e n  b e r e i t s  e r k l a r t ,  doch 
m b c h t e  i c h  Di c h  b i t t en  mir folgende Fragen zum Zweck der  Ver b f f en t -  
l i c h un g  in m e i n e r  D i s s e r t a t i o n  noch einmal  zu bea n t wo r t e n .  BezOglich 
d e r  m i s s i o na r i s c h en  Ak t i v i t a t en  hast  Du mir ja schon Eins i ch t  in Deine 
A k t e n  g e g e b e n .  Du b r a u c h t  a l so  nur  d a r au f  zu ve rwe i sen .  Ich mull 
d i e s e n  F r a g e b o g e n  und D e i n e  A n t w o r t  a i s  N a c h w e i s  in den Appendix  
meiner  Ar be i t  aufnehmen.  Ahnl iche Fragen habe  ich b e r e i t s  Br.  Niemann 
und Br .  A me l un g  v o r g e l e g t .  Die  F r a g e n  f in d e s t  Du auf  be i l i egendem
Bo g en .
Wurdest  Du mir b i t t e  bis zum 20.  Januar  an t wor t e n .
Fur  D e i n  V e r s t a n d n i s  und E n t g e g e n k o m m e n  in d i e se r  Sache  danke  ich 
Dir und grOBe Dich f reundl i ch,
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FRAGEN
1. a)  W a s  w a r  D e i n e  H a u p t a n 1 i e g e  n a l s  Du d e n  D E - V A U - G E
ubernahmst?
b) Hat  s i c h  D e i n e  Hauptz i e l se t zung  s e i t he r  v e r an d e r t ?  Wenn " Ja " ,  
auf vvelche Weise?
c)  Welche Zie l se tzung has t  Du fur den D E - V A U - G E  j e t z t ?  Was ist 
D e i n e  p r i m a r e  Ziel funkt ion? Welche U n t e r z i e l e  has t  Du um das 
pr imare Ziel zu e r r e i c h e n ?
2. Was w a r e n / s i n d  D e i n e r  Me i n u n g  n a c h  d i e  g r oB t e n  Schwier igke i t en  
die dem Er r e i chen  dieses  Ziels im Wege s t ehen?
3. Wie s ah / s i eh t  die Umsa t z -  und wie die Gewinnkurve  aus?
4. a) Wer waren/ s ind die Kunden oder  Zie lgruppen?
b) Suchst  Du akt iv  neue Abnehmerkre i se?
c)  Was war / i s t  das Marke t i ng  Thema?
5. a)  W i e  v e r h i e 11 / v  e r h a 11 s i c h  d i e  D i v i s i o n  g e g e n i i b e r  dem
D E - VA U - GE ?
b) Gab/gibt  es f inanz ie l l e  Unte r s tu t zung  fur I nves t i t i onen  usw.?
c)  Inwieweit  wurde/wird in die Fuhrung des  Be t r i ebs  e i ngegr i f f en?
6.  W u r d e / w i r d  d i e  G e m e i n s c h a f t  " m i s s i o n a r i s c h "  u n d / o d e r  f i n a n z i e l l  
un t e r s t u t z t ?  Wenn ' J a ' ,  wie? Wenn ' Ne i n ' ,  warum nicht?
7.  W u r d e / w i r d  mi t  den  a n d e r e n  e u r o p a i s c h e n  STA Firmen zusammen-  
g ea r be i t e t ?  Wie s t a n d / s t e h t  es um HELFAS?
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Aktennotiz
Beantwortung der Fragen von Wolfgang Witzig an M. Makowski:
zu 1. a) Zu zeigen, daB durch Gottes Segen und menschlichem Ein- 
satz das seinerzeit kleine und unbedeutende Unternehmen 
innerhalb der Reformwaren-Branche nach der VerheiBung 
Gottes etwas vom "Haupt" und nicht der "Schwanz" sein 
moge.
zu 1. b) Nein
zu 1. c) Hit der Erreichung einer gesunden wirtschaftlichen Platt 
form konkrete Ziele zu fordern, die der Vollendung un­
seres Werkes dienen. In meiner Vorstellung hat ein 
Wirtschaftsunternehmen der Gemeinschaft der Siebenten- 
Tags-Adventisten dauerhaft keine Existenzberechtigung, 
wenn es nicht einen Beitrag zur Vollendung des Werkes 
auf dieser Erde leistet.
zu 2.
/ zu 1. 
zu k . a)
Menschen zu finden mit der gleichen geistlichen Ein- 
stellung, die gleichzeitig eine hohe fachlibhe Quali- 
fikation besitzen und die Bereitschaft zum person- 
lichen Engagement.
Siehe Anlage (vertraulichen!)





k . GroBkiichen ca.
auf vier Abnehmer-
65 % Umsatzanteil 
20 % Umsatzanteil 
12 % Umsatzanteil 
k %  Umsatzanteil
zu k . b) Wir bereiten zwei neue Vertriebsschienen vor:
1. Dr. Fischer - Lebensmittel- und Drogeriemarkt
2. Dr. Schneider - Versandgeschaft
zu k . c) Fur das Gesamtunternehmen, fur alle Vertriebsbereiche 
und schlieBlich fur jedes Einzelprodukt das richtige 
Marketing zu finden, ist stets unser Bemiihen. In 
diesem Bereich werden wir in der Zukunft unsere Akti- 
vitaten verstarken miissen. Der Erfolg im Markt hangt 
letztlich damit zusammen, ob das angebotene Produkt 
mit dem richtigen Marketing die Bediirfnisse der Kun- 
den optimal befriedigen kann.
zu 5* a) Unser Haus hat iiber Jahrzehnte eine sehr vertrauens- 
volle und konstruktive Zusammenarbeit mit cfer Division 
die letztlich Gesellschafter unseres Hauses ist.
zu 5- b) Wahrend der letzten 16 J^hre hat es finanzielle Unter- 
stiitzungen vom Gesellschafter fur Investitionen nicht 
gegeben. Investitionen wurden aus dem cash-flow (Ab- 
schreibung plus Gewinne), I nves t i ti onszus chiiss en und 
-Zulagen und Bankdarlehen finanziert.
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zu 5- c) im Board, der zweiraal jahrlich - im Mai und September 
tagt sowie auBer der Reihe in mehreren Tagesbesprechun 
mit dem Leiter unseres B o a r d e s , werden alle wichtigen 
Entscheidungen diskutiert und beschlossen. Ein direktes 
Eingreifen des Aufsichtsrates in die Geschaftsfiihrung 
hat es in der jahrzehntelangen vertraulichen Zusammen- 
arbeit nicht gegeben.
Es bestehen verschiedene Projekte, in die bereits 
Einsicht genotnmen wurde.
Wir versuchen, etwa den 10. l'eil unseres Gewinns direkt 
Oder indirekt in 'missionarische Projekte' zuriickflieften 
zu lassen. (Siehe beiliegende Aktennotiz unserer Spen- 
den uns Zuwendungen aus dem Jahr 1986. -Vertraulich! )
zu 6.
/
zu 7- Es besteht eine sehr enge Zusammenarbeit mit den
anderen Gesundkostwerken in Europa. Fur die beiden 
Firmen PHAG in der Schweiz und PURAL in Frankreich 
wird hier in Luneburg in Eigenaufmachung produziert, 
da diese Betriebe die Eigenherstellung am Ort aufge- 
geben haben. Weiterhin unterhalten wir intensive 
Geschaftsbeziehungen zu Granose /England, Nutana/ 
Danemark, Esdakost / S c h w e d e n , Nutana /Finnland und 
Norwegen.




MEMORANDUMS BY MR. MAKOWSKI
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Vorschlage fur die
Firinenphilosophie des DE-VAU-GE Gesundkostwerkes mit alien 
Zweigwerken____________________________________________
1. Firmenphilosophie
- fuhrende Partner fur gesunde Ernahrung und Lebensweise
- Angebot von




- Aufkliirung in Bild, Wort und Schrift iiber gesunde 
Ernahrung und natiirliche Lebensfiihrung
2 . Unternehmensziele____ ( einzuarbeiten in die Ftihrungsregeln )
a) extern
Marktf iihrerschaft Oder fuhrende Marktstellung 
Klare Kunden- und Marktorientierung
Entwicklung von "life-style"-Konzepten, die Kunden- 
bediirfnisse befriedigen
Aufbau eines "cooperate"-Image mit den Hauptinhalten:
Hohe Kompetenz fiir gesunde Ernahrung, glaubwiirdig, 
modern, leistungsfahig, sympathisch, hohe Qualitat im 
Marlct mit standiger Aktualisierung des Marketing- und 
Vertriebslconzeptes
b ) intern
Schnelligkeit der Entscheidungsdurchsetzung (Flexibilityt 
Kurze, klar'e, straffe Organisation
Jeder Mitarbeiter soli mitdenken und eigenverantwortlich 
handeln
Aufspuren und Fordern von unternehmerischen Fahiglceiten 
bei Mitarbeitern
Aufgeschlossene Zusammenarbeit (Vorgesetzte, Kollegen, 
Mitarbeiter)
Lob und Anerkennung im Mittelpunkt 
Kritik im Ausnahmefall 
Erfolge personlich erleben
Hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen 




-  2 -
Intensive, kontinuierliche Mitarbeiterschulung 
Richtige Mitarbeiterauswahl
Firmenphilosophie und FUhrungsregeln sollen intern und 
extern den betrieblichen Alltag gestalten.
2 9 -  April 1 9 8 7  
m-hs
328
A K T E N N O T I Z  
fur Herrn Witzig
Betr.: Gruppenarbei t  in Verbindung mit  der  Entwicklung unserer 
Unternehmensziele
Nach reifl icher Uberlegung haben wir entschieaen,  uns fur 
die Entwicklung der Unternehmensziele mehr Zeit zu nehmen 
als in Ihrem Projekt  vorgesehen ist. Bevor dieser Prozess nicht 
abgeschlossen ist, hal ten wir es nicht fur ratsam,  Ergebnisse 
der Belegschaft  bekanntzugeben.  Auf Grund unseres heutigen 
Gespraches mit Ihnen verstehen wir, daB Sie deshalb, und weil 
sie unsere Firma in Balde verlassen werden,  ihr Projekt mit 
der  Abtei lungslei terbesprechung am 30.04.1987 beenden werden.
Luneburg, den 29. 04. 1987 
m-aw
— M^ M akowskj__ . -7
APPENDIX F








30.  1. 1987
DAS THEOLOGISCHE UND HISTORIWCHE MANDAT 
FUR DAS D E - V A U - G E  GESUNDKOSTWERK
1 Das Vers tandnis  der  STA von Mission und Gesundhe i t
1. Mission
a) Der  Befehl  Jesu
b) Das e scha t o l o g i s c h e  Motiv
c)  Das Motiv der  Liebe
2.  Gesundhei t
a) Der  Korper  und Hei l igung
b) Bibl i sche Grundsa t ze
II Auf dem Wege zur e r s t e n  Gesundkos t f abr ik
1. Die Anfange  der  Gesundhe i t s r e form
a) Per sonl i che  Er f ahrungen
b) Got t l i che  Fuhrung
c)  Die Reform wird a k z e p t i e r t
2.  Die e r s t e  Gesundkos t f abr ik
a) Das Bat t l e  C r e e k  Sani t a r ium
b) Dr .  j .  H. Kel logg
c)  Die Sani t a r ium H e a l t h - F o o d  Company
III Das D E - V A U - G E  Gesundkos twerk
1. Ursprunge
2. Zwei Phasen der  Entwicklung
3.  Der  Zweck
a) ursprungl ich
b) Spa t e r
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2. Second Meeting
13. 2.  1987
Wolfgang W itzig
Luneburg
Das h i s t o r i s c he  Mandat  
Zusammenfassung
A.  Mot ive fur die Grundung des D E - V A U - G E  Gesundkos t werkes
l. Theo l og i sche  Oberzeugung
De r  C h r i s t  i s t  fdr  d i e  E r h a l t u n g  s e i n e r  k o r p e r l i c h e n  Gesundhe i t  
Got t  gegenuber  v e r a n t w o r t l i c h .
II. Wi r t s chaf t l i che  Beweggrunde
1. Einki infte fur die Miss ionsschule  Fr i edensau .
2. Arbe i t s p l a t z b e sc h a f f u n g  fur Schule r  der  Miss ionsschule .
3.  Ver t r i eb  ge s undhe i t l i c he r  und v e g e t a r i s ch e r  Lebe ns -  
m i t t e l .
B. Ra t s c h l age  E.  G.  Whi tes 
I. Zweck eines  Gesundkos t werkes
M e n s c h e n  v o r z u b e r e i t e n ,  d a s  E v a n g e l i u m  ( b e r e i t w i l l i g e r )  zu 
e m p fa n g en .
II. Empfehlungen
1. Ei n fache ,  gesunde  Lebensmi t t e l  zur Vefugung zu s t e l l en .
2.  E r s a t z  fur t i e r i s c he  Lebensmi t t e l  b e r e i t z u s t e l l e n .
3. Pre i sguns t ige  Reformwaren fur die Armen h e r zus t e l l e n .
4.  A r b e i  t s b e s c h a  f fung fur Schule r  a d v e n t i s t i s che r  Schulen .  und/oder  
de r en  E l t e r n .
. 5.  Nach wi r t s cha f t l i c hen  Ges i ch t spunkt en  zu a r be i t en .
6.  1 n v es t i  t i o n e n  so zu p l anen,  dal3 die Verkiindigung des E v a n g e -  
liums maximal  g e f o r d e r t  wird.
7.  R e f o r m w a r e n  s i nd  n i c h t  fur wi r t s cha f t l i c hen  Prof i t  he r zus t e l l en ;  
G e w i n n e  s i n d  f u r  d a s  Wo h l  d e r  l e i d e n d e n  M e n s c h h e i t  
e i nz u se t z e n .
8.  Gesundhe i t s e r z i ehung  der  Bevolkerung.
9. Die  M e n s c h e n  m u s s e n  au f  d a s  Evange l i um aufmerksam gemacht  
w e r d e n .
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Wolfgang Wi tzig 
Liineburg
13. 2.  1987
Aufbau e i ner  u b e r ge o r dne t en  Ziel funkt ion 
fQr e inen Bet r i eb
I. Zu be a c h t e n d e  Inhal te
1. Verbindung zur Vergangenhei t
2.  G e g e n w a r t i g e  E r w a r t u n g e n  d e s  G e s  e 11 s c  h a f t e  r s u n d  d e r  
Geschaf tsf i ihrung
3.  Erwar tungen  der  Umwelt
4.  Fahigke i t en  des Bet r iebs
5.  E i nz i ga r t i gke i t
6.  Bei t rag  zum Allgemeinwohl
7. Mogl iche zukunf t ige Entwicklungen
8.  K r i t i s c h e  und sys t emat i sche  Analyse  der  gesamten  P r o d u k t i o n s - ,  
Ve r t r i e bs -  und Geschaf t sabwicklung
II. Pa r ame t e r  e i ner  Ziel funkt ion
1. M a r k t - o r i e n t i e r t
2.  Durchf i ihrbar
3.  P r az i se
4.  Mot iv i e rend





G r uppena r be i t
1. Bes teht  fur den D E - V A U - G E  heute  noch die g l e i che  Ziel funkt ion 
wie 1899?
2. BegrOnde! Wie v e r a n d e r t e  sie s ich?  Warum?
3. 1st die Veranderung ange b r a c h t ?
4. W e l c h e r  Te i l  d e r  u r s p r U n g l i c h e n  Ziel funkt ion ist  heute  noch /  






Gr uppenarbe i t
Was s i nd d i e  d r e i  w i c h t i g s t e n  E r w a r t u n g e n  d e r  R e f o r mh a u s e r  an den 




Konnen wir diese  Erwar tungen  erfi i l len? Welche? Warum?
Versuche das ,  was wir tun konnen,  in e i ner  kurzen Aussage  da r zu l egen .
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3- Fourth Meeting
Pro jek t  fur die E r a r be i t ung  e i ne r  Zie l funkt ion 
AGENDA
29 und 30 Apri l  1987
I. Vers tehen der  Erwar tungen  der  v e r sc h i e d e n e n  In t e r e s sensgruppen  
A Umfragen 
B Zusammenfassung
II. Welche Erwar tungen sol len er ful l t  werden?
II. Welche Ziele e r gebe n  s ich dadurch?
IV. Kdnnen diese  Ziele nach P r i o r i t a t e n  s o r t i e r t  werden?
V. Wie konnen wir das wi ch t igs t e  Ziel formul ieren?
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P r o j ek t  fiir die E r a r be i t ung  e i ne r  Ziel funkt ion
Bi t t e  b ean t wor t e  folgende Fragen  bis zum nachs t e n  Tref fen  am 29.Apr i l .  
D i e s  s o i l  a l s  e i n e  A r b e  i t s u n t e r  1 a g e  d i e n e n  und wi rd  a n s c h l i e l 3 e n d  
e i ngesammel t  werden .  Danke .
I. B a s i e r e n d  au f  d e n  Mei n u n g s u m f r a g e n , was s i nd  D e i n e r  Me i n un g  













W e l c h e  d i e s e r  
nach er ful l en?
Be d u r fn i s s e  so l l t e  der  
Bi t te nur ankreuzen!
D E - V A U - G E  Deiner  Meinung




W e l c h e  d i e se r Bedur fni sse  konnte  der D E - V A U - G E  Deiner  Meinung
nach j e t z t  schon ohne groBen zusa t z l i c hen  Aufvvand er ful l en?  Bi t te 
nur ankreuzen!






Pro jekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B i t t e  v e r s u c h e  e i n e  u b e r g e o r d n e t e  Z i e l f u n k t i o n  fQr da s  D E - V A U - G E  
G E S UN D KO S T WE R K  zu f o r m u l i e r e n  und n i e d e r z u s c h r e i b e n .  Viei le icht  
hi l f t  da s  u n t e n  a u f g e f u h r t e  Beispiel .  Gib Deinen Vorschlag bis 9 Uhr
morgen fruh (30.4. )  bei Schw.  Schuopel  ab .  Er  wird mi t  den an d e r en  auf  
e i n e r  L i s t e  e r f a B t ,  d i e  in u n s e r e r  n a c h s t e n  B e s p r e c h u n g  a l s
Ar be i t sg r und l a ge  d i enen  wird.
Di e  F o r m u l i e r u n g  d e r  ube r geo r dne t en  Ziel funkt ion so l l t e  kurz se in ,  d.h.  
s i e  s o l l t e  mbgl ichs t  nicht  mehr  als drei  S a t z e  umfassen.  Sie muB zum 
A u s d r u c k  b r i n g e n ,  was  wir  uns v o r g e n o m m e n  h a b e n  und w o d u r c h  wir
d i e s  e r r e i c h e n  wo l l e n .  Es ist  wicht ig ,  daB Zwischen-  oder  U n t e r z i e l e
hier  n icht  mit  e i nf l i eBen.  Beachte  dabei  auch das ,  was wir am Anfang 
u n s e r e s  P r o j e k t e s  i i be r  d i e  Z i e l f u n k t i o n  g e l e r n t  h a b e n .  D i e s  i s t  
n a c hs t e hend  noch einmal  zusammengefaBt .
Aufbau e i ne r  ube rgeordne t en  Ziel funkt ion 
fur e inen Bet r i eb
I. Zu b e a c h t e n d e  Inhal te
1. Verbindung zur Vergangenhei t
2.  G e g e n w a r t i g e  E r w a r t u n g e n  d e s  G e s e l l s c h a f t e r s  und  d e r  
Geschaf t s fUhrung
3.  Erwar tungen  der  Umwelt
4.  Fah igke i t en  des Bet r i ebs
5.  E i nz i g a r t i g k e i t
6.  Be i t r ag  zum Allgemeinwohl
7.  MOgliche zukunf t ige Entwicklungen
8.  K r i t i s c h e  und sys t emat i sche  Analyse  der  gesamt en  P ro d u k t i o n s - ,  
Ve r t r i e b s -  und Geschaf t sabwicklung
II. Pa r ame t e r  e i ne r  Ziel funkt ion
1. M a r k t - o r i e n t i e r t
2.  Durchfuhrbar
3.  P r az i s e
4.  Mot iv i e rend
5.  C h a r ak t e r i s t i s c h
D a s  b ' e r e i t s  e r w a h n t e  B e i s p i e l  e i n e s  a m e r i  k a n i s c h e n  Cherni e  - U n t e r  - 
nehmens mag e inen DenkanstoB geben:
" Wi r  w o l l e n  d e n  H unge r  in d e r  We l t  b e k a m p f e n .  Wir tun dies ,  
indem wir  den Landwir ten durch Hers te l l ung g e e i g n e t e r  Dungemi t tel  
und e n t s p r e c h e n d e r  Schulung hel fen ,  hdhe re  E r t r a g e  zu e r z i e l e n . "
APPENDIX G
SUGGESTIONS FOR THE MISSION STATEMENT
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Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
AGENDA
29 und 30 Apr i l  1987
I  Vers tehen der  Erwartungen der  ver sch i edenen  I n t e r e s s e n s g r up p e n  
A Umfragen 
B Zusammenfassung
— I I  Welche Erwartungen s o l l e n  e r f u l l t  werden?
I l l  Welche Z i e l e  ergeben s i c h  dadurch?
IV Konnen d i e se  Z i e l e  nach P r i o r i t a t e n  s o r t i e r t  werden?
V Wie konnen wir  das  w i c h t i g s t e  Z i e l  f o rmul i e r en?
Wir wollen Qber die gesunde Ernahrung den Menschen eine natQrliche Lebens-  
fuhrung vermitteln.
Wir verwirkl ichen dies, indem wir ein brei t es  Angebot  von
Lebensmit tel  fur die Vollwerternahrung,  
pflanzl iche Naturarzneimi t te l ,  
natQrliche Korperpf legemit tel  
und sonst ige Gesundhei t smi t tel
herstel len.
Die Aufkldrung des Menschen uber gesunde Ernahrung und natQrliche Le- 
bensfQhrung in Bild, Wort und Schrif t  wird den Umsatz s teigern und uns 
zu einem fuhrenden Pa r tne r  fur gesunde Ernahrung und Lebensweise werden 
lassen. ' 'i 
29.04.198® boe-ch
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Wir wollen die Zivilisationskrankheiten 
bekampfen.
Dafiir stellen wir Nahrungsmittel fiir eine 
gesunde Ernahrung her.
Durch geeignete Aufklarung und Schulung 
mochten wir zu einer natiirlichen 
Lebensweise hinfiihren.
bj
diese Technische Unterlage behalten wir uns alie Rechte
r ^  £
$ ■ c- '
0r :.

3 0 . <i. <f
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Vorschlage fiir die Zielfunktion bzw. Firmenphilosophie
*  Wir wollen die Zivilisationskraukheiten bekampfen.
DafUr stellen wir Nahrungsmittel fiir eine gesunde Ernahrung her.
Durch geeignete Aufkliirung und Schuiung muchten wir zu einer natUrlichen 
lebensweise hinfiiliren.
Das Wohl des Menschen fordern.
Ilierzu bieten wir:
- gesundheitfordernde NahruiigsiiiilLel
- Anleitung zu einer positiven Lebensweise
- Aufklarung iiber Ernaiirungsweisen unter Einbeziehung modernster 
Forscliungsergebnisse
Basis ist eine Lebcnsphilosophie zur Erreichung korperlicher und geistiger 
VoiikommenheiL des Menschen. Auf d Loser Basis beLrei.ben wir die llerslel lung 
von Gesundkostprodukten sowie Aufklarung und Information in schrifLlicher 
Form.
■jK WLr wollen iiber die gesunde Ernahrung den Menschen eine natiirliche Lebens- 
fiihrung vermitteln.
Wir verwirklichen dies, indeni wir ein breites Angebot von
Lcbensmiltel fiir die Vol Lwerternahrung, 
pflanziiche Naturarzneimittel, 
natiirl ichc Korperpflegemittel 
und sonstige Gesundheitsmittel
herstellen.
Die Aufklarung des Menschen iiber gesunde Eriuihrung und natiirliche Lebens- 
fiihrung in B.ild, Wort und Sclirift wird den UmsaLz slei.gern und mis zu 
einem fiihrenden Partner fiir gesunde Ernahrung und Lebensweise werden lasscn.
Wir wollen den immer neuen Umweltelnfliissen entgegenwirken!
Uuser Angebot aus jnhrelanger Erfalirung sol.1 jedem ltd fen sich gcsund zu 
ernahren und zu einer natiirlichen Lebensweise zu finden.




Translation of the evaluation form
Project for the Development of a Mission Statement
E V A L U A T I O N  
... meeting on ...... 1987
1. Evaluation
excellent to
1 2 3 4 5








2. My first reaction about this topic /  this meeting:
3. Strenghts:
4. Weaknesses:





Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E H D H C  
. Jo. ^ •
Sitzung am Jehrunr 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( X ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) ( X ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) (X) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) O f ) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Heine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema; J e f / k -  A* /Hi^
^ < ^ 1  4 ^  CJ~C^C>6<— .
6. Sonstiges:
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Projokt fiir die F7,rarbei.tunp ei.ner Zielfunktion
R E W m '  II i! G
1. Si.Lzunp am 30. Jannnr 1987
1. Pewertunp
atispeze iclinet bis schlecht
1 2 3 4 5 f>
Inhalt der Sitzmie
Vortrap ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarlieit; C ) ( ) ( ) C ) ( ) ( )
Methode
Vortrap ( ) O ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppcnarbeit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Fiihrunpsstil C ) (A) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
/)JL.., -.Lt'-
2. Heine erste Renktion nuf dieses Tliema / diese Sitzunp:
3. Starken:
4. Schw;iclien •
5. Aninerkunpen ztim Tliema:
6. Sonstipes:
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Projekt fUr die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E  W E R T  II N G
1. Sitzung am 30. Januar 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag <*) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) (*) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Fuhrungsstil ( ) oo ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Heine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
1 _  ^ -----
4. Schwachen:




Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G




1 2 3 4 5 6
Vortrag ( ) OO ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) 0 0 ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag
( ) f t
( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit 0 0 ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) ( ) PQ ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Heine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
5. Aninerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projekt fur flic Erarbcitung eincr Zielfunktion
B E W E R T U N C
2. Sitzung am 13. Februar 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhnlt der Sitzung
Vortrag ( ) PO ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) (  ) ( ) ( )
Hethodo
Vortrag ( ) (A ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) ( ) 0<) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projekt fur die Erarbcitung eincr Zielfunktion
B E H E R T D N G
2. Sitzung am 13. Februar 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( A ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) < & ( ) ( ) C ) ( )
Gruppenarbeit C ) & > ( ) ( ) C ) ( )
Fiihrungsstil ( ) ()6 ( ) ( ) ( ) C )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starlcen:
4. Schwjichen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
352
Projelct fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G




1 2 3 A 5 6
Vortrag ( ) (V) ( ) C ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) O ) ( ) C ) ( )
Methode
Vortrag ( ) ( ) ( » ( ) C ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) a ) ( ) ( ) ( )
Fuhrungsstil ( ) C ) Or) C ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Heine erstc Eealction auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
A. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projelct fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G  
2. Sitzung am 13. Februar 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) (>) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) M ( ) C ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) (\) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Meine ersto Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
.JU _-Ji r;OL c/v—. \
5. Anmerkungen zum Thema:
t r __ '  v , ^ -----  V '~ “  -----  s i  ----------S '  c A ‘ t- J l ' I - r - i b -----
6. Sonstiges:
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Projekt fUr die Erarbeitung einer Zielfunlction
B E W E R T U N G
£ /.?. hxi,.




1 2 3 4 5 6
Vortrag OO C ) ( ) ( ) ( ) (
Gruppenarbeit ( ) ( ) OO C ) ( ) (
Methode
Vortrag ( ) (X) ( ) ( ) C ) (
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) (X) C ) (
Fiihrungsstil ( ) ( ) OO ( ) ( ) (
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung: 
Cfa*• ^  l/cu- (£0 pedb*. s<jt4S»6*\ <a^ Li
Ct*Zc£
r
3. Starken: «,'/ »H.VA<t«AlA ^ X A * .
A . Schwachen: «/2r^ ^  & *’— octi*
5. Anmerkungen zum Thema: $ e / e  <£}**pc y &t<*oK
6. Sonstiges:
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Projekt fUr flic Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N C
2. Sitzung am 13. Februar 1987
1. Bewertung
ausgezeichnct bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) GO ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) oo ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) oo ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) 0 0 ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Heine erstc Realction auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projelct fiir die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
3. Sitzung am 13. Harz 1987
1. Bewertung









1 2 3 4 5 6
( ) (XJ C ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) (  ) ( ) ( )
( ) (X ) ( ) ( ) C ) C )
C ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) (X ) C ) ( ) ( )
2. Heine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
3. Sitzung am 13. Harz 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) ( ) 0 0 ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) w ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) 0»Q c ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) (XI ( ) ( ) C )
Fiihrungsstil ( ) ( A ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:




5 .  Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projelct fUr die Erarbeitung einer Zielfunlction
B E W E R T U N G
3. Sitzung am 13. Marz 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inha.lt der Sitzung
Vortrag ( ) (>) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) C» ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag C ) C\) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( » ( ) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) Oc) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Heine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Stiirken:
4. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
t f U *1 .1,6. Sonstiges:
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Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
3. Sitzung am 13. Mfirz 1987
Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 A 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) OO ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) (V) ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag C ) (V) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) (v) ( ) C ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) (V) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:




5. Anmerkungen zum Thema: n i l  l\
—  (<*— — 'J-J' f-f-'— t
— \  . — L. c - -  -»_*
6. Sonstiges:
to &v«. aj. , JL-’ — «—  /- oL v-*— • $-*-$ '
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Projelct fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E  W E  R T U N G
3. Sitzung am 13. Marz 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 A 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) (X) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) (X) C ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) ( ) (X> ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) (X) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) ( ) (X) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Meine erste Realction atif dieses Thema / diese Sitzung:
p t-e  aA * /o+  o o t*  -«»-*>—  ^
3. Starken: /u£-t
A. Schwachen: ovto •
5. Anmerkungen zum Thema: t y t -
L<6*£ Uac// CJ-tA S V & t* .*
{  2^ '- -^-lw ectopC'J?
6. Sonstiges:
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Projekt fiir die Erarbeitung e.iner Zielfunlction
B G W E R T U N G
3. Sitzung am 13. Mfirz 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) 00 ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) c ( ) 0 0 ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) ( )
Fuhrungsstil ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) C )
Kommentare:
2. Heine erste Reaktion anf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starlcen:
A . Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstigcs:
362
Projekt fiir die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
4. Sitzung am 29. April 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) (X) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) (X) 0 0 (  ) (  )
Methode
Vortrag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) (X ) ( ) ( ) ( )
Fuhrungsstil ( ) ( ) 0 0 ( ) C ) ( )
Kommentare: durch die gegebenen Vorgaben war eine Gruppenarbeit
einseitig beeinfluBt worden.
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
Der Grundeinstellung der Grlinder entsprechend ist es Aufgabe 
durch geeignete Lebensmittel dem Menschen zu einer gesunden 
Ernahrung und natiirlichen Lebensweise bezutragen.
6. Sonstiges:
B E W E R T U N G
4. Sitzung am 29. April 1987
Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) (X) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) (X> ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) (X ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) (X ) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
//bmar/raticn c/tV? fun/yf ^
4. Schwachen:
£ Ct/7£.
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
4. Sitzung am 29. April 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis






( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )




( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Fuhrungsstil ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:




Projekt fiir die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
4. Sitzung am 29. April 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) (>) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) o r ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) o o ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) (X) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) CX) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
4. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projekt fUr die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
4. Sitzung am 29. April 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
0 0  ( )Vortrag ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) (X) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) ( ) (X) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) ( ) (y) ( ) ( )
Fuhrungsstil ( ) C ) (x) ( ) ( ) C )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
.* U i' .
3. Starken:
4. Schwachen: js ^ — X—'y. ^





Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
4. Sitzung am 29. April 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag (x ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit (x ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag (x) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) (x) ( ) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) (x) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / :
Positiv, kommt zur rechten Zeit, da wir im Betrieb in einer 
Umstellungsphase sind.
3. Starken:




5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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Projekt fur die Erarbeitung einer Zielfunktion
B E W E R T U N G
5. Sitzung am 30. April 1987
1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ex) ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) ( ) o * ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) ( ) c*> ( ) ( ) C )
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
(p A-v*'
3. Starken:
(j j , qJ- J- t~- ^
C
/
4. Schwachen: y  ch* / i  . — /
2. . fr+S***— . - 3 . "V* ^
V>-» I
■bruits.
5. Anmerkungen zum Thema: ■)
6. Sonstiges:
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1. Bewertung








1 2 3 A 5 6
(x) ( ) ( ) ( ) ( ) (
(x) ( ) ( ) ( ) ( ) (
(x) ( ) ( ) ( ) ( ) (
( ) (x) ( ) ( ) ( ) (
( ) (x) ( ) ( ) ( ) (
Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / ;dHX®ec6aX3exrag:
Positiv, kommt zur rechten Zeit, da wir im Betrieb in 
einer Umstellungsphase sind.
3. Starken:




5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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1. Bewertung
ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) (X) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) QO ( ) ( ) ( ) ( )
Methode
Vortrag ( ) CX) ( ) ( ) ( ) ( )
Gruppenarbeit ( ) po ( ) ( ) ( ) ( )
Fiihrungsstil ( ) CX) ( ) ( ) ( ) ( )
Kommentare:
V/7





5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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ausgezeichnet bis schlecht
1 2 3 4 5 6
Inhalt der Sitzung
Vortrag ( ) (>0 ( ) ( ) ( ) ( )
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Kommentare:
2. Meine erste Reaktion auf dieses Thema / diese Sitzung:
3. Starken:
A. Schwachen:
5. Anmerkungen zum Thema:
6. Sonstiges:
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